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ACTA SANC7AE SEDIS
11 Santo Padre ha in Guatemala:
- elevato al grado di Vicariato Apostolico I'Amministra-
zionc Apostolica di El Petcn , con la medesima denominazionc c
configurazione territoriale;
- nominato Vicario Apostolico di El Peten Sua Eccellenza
Reverendissirna Monsignor Jorge Mario Avila del Aguila, Bella
Congregazione Bella Missione ( Lazzaristi ), Vescovo titolare di
Nasal, attuale Amministratore Apostolico della medesima circosc:ri-
zione di El Peten.
(O.R., 19-2-1984)
SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECU LARIBUS N. 21606/74
Beatissimo Padre,
it Superiore Generale delta Congregazione delta Missione, implora dalla
Santita Vostra, in faaore del' sacerdoti delta medesima, it rinnovo della facoltd
prorogata it l7gennaio 1981, di ricevere e ritenere a vantaggio dell'Opera delle
Missioni e delle vocazioni, l'elemosina delte SS. Hesse binate e trinate.
Che delta grazia, ecc....
Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus,
attentis expositis, annuit pro gratin rcnovationis enunciati indulti
ad aliud triennium, cxceptis parocho e viceparocho, stricte dictis, si
Ordinarius loci id exegertt, observata cluoyue Declarationc S.
Congrcgationis pro Cultu Divino diei 7 augusti 1972; ceteris
scrvatis servandis.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Rornac, die 18 februarii 1984.
G. B. Daidone Basil Heiser, ofync.
Adiutor it Studiis Subsecr.
SACRA CONGRE(;ATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
SEU DE PROPAGANDA FIDE
Prot. 794/84
Roma, 17 febrcr) 1984
Reverendisimo Padre,
Me apresuro con gusto a comunicar a Vuestra Paternidad Reverendisima
que el dia 3 c. m., el Santo Padre ha erigido en Vicariato Apostolic() de "El
Peten ", en Guatemala, la antigun Administration Apostrilica del mismo
nombre , designando como primer Vicario Apostdlico del mismo a S. E. Rev. ma
Mons . Mario Avila del Aguila, G.M.
La publication oficial en el "Osservatore Romano " serd efectuada en la
edition de la tarde del sdbato 18 del mes en curso.
Al comunicar a Vuestra Paternidad la feliz conclusion de la prdtica, con
la erection de "El Peten " en Vicariato :lpostolico que, coma acordado con
Vuestra Reverencia , conforme Su carta del 7 de noviembre 1983, queda
confiado a to Benemerita Congregation de la Alisidn, deseo aprovechar la
oportunidad Para reilerar el profundo agradecintiento y aprecio de eslc
Dicasterio hacia el Instituto y el trabajo admirable que, particularmente en el
campo misionero, lievan a cabo con celoy dedication , en diversos lugares del
mundo.
Proximamente hart llegar tambien a I'uestra Paternidad, copia de los
Documentos de erection del Vicariato , asi como el correspondiente a la
designation de Mons. Avila , como Vicario Apostolico.
Entre Canto , augurando un fructifero minislerio de los miembros del
Instituto que se encuentran actualmente en "En Peten ", que, con to ayuda del
Senor esperamos puedan lener pronto otros que vayan a ayudarles , Le reilero los
.sentimientos de mi alla estima y me confirmo,
de Vuestra Paternidad Reverendisima
devol isimo en el Senor




P. Richard McCullen. C.M.
Superior General de la C.M.
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May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
In Advent i wrote, telling you of the decision that had been
made to redecorate our Chapel in the rue de Sevres which houses
the mortal remains of Saint Vincent ad two of our Beati. Among the
reasons for this decision was our desire to stake the Chapel a
tangible expression of our concern to keep alive in the Congregation
a sense of that unity of mission and of spirit which God, through
Saint Vincent, has given it.
The unity - and indeed uniqueness - of Congregation's vocation
in the Church is a gift of God which all of us wish to be preserved,
- and the Confreres, who have participated in the General
Assemblies that have taken place since the end of the 2nd Vatican
Council, can testify to the strenght of that desire. The resolution
passed at the General Assembly of 1980, that there be adopted
throughout the Congregation a common "Ratio Formationis", is
indicative of it concern that the unity of the Congregation be
preserved in the future. What recent Assemblies have formulated is
the ideal, so to speak, of unity in diversity: it unity of vocation that
finds expression in a diversity of cultures, needs and traditions.
We are", observed Saint Vincent, "missioners and we make up
one body only". (Coste XI, p. 120, conf. 27 June 1642).
The unity of the Congregation is a treasure, however, wich is
carried in an earthen vessel, and Saint Vincent cleary recognized
this fact. For how else can we explain the emphasis he has given in
our Common Rules and Conferences to the importance of uni-
formity. Uniformity would be, to quote his own phrase, "the
protector of good order and holy union". (CR II, 11). No line of his
writings , however, suggests that he saw uniformity as identical with
unity. His penetrating mind and breadth of vision would make it
easy for him today to accept the fact that in the diversity of cultures
and subcultures of our modern world, the model of uniformity,
which he proposed in the 17th century, would need considerable
modification. What would not be negotiable for him would be the
unity of vocation which God gave to the Congregation at its very
beginning and which is expressed in the first part of our present
Constitutions (1980).
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That such unity "may always abide among its, one thing only
is necessary, namely, the strictest observance of our Rules and
Constitutions". (CR II, 11). Let these two truths be engraven on
our minds: first, that the ideal of unity in diversity, to which the
Church has called the Congregation in our time, is a delicate flower
wich the cold winds of individualism can easily wither and destroy;
and second, that it is only when the Congregation is making its
Constitutions and Statutes a point of reference and guidance in all
its apostolates at international, provincial and local levels, that it
can fully serve the universal and local Church.
If unity in diversity is a delicate flower, it is for all that a
"tnany-splendored thing". Meeting a group of Confreres recently in
an eastern European country, I was deeply impressed, not only by
their loyalty but by the breadth of their interest in the Congregation
world-wide. The fact that these Confreres have been dispersed now
for 30 years or more and communication with the centre made
difficult for them, did not weaken their attachment to or belief in
the vocation of the universal Congregation, - its mission and its
spirit.
It is the unity of the Congregation's vocation in the Church
which gives a special colour to the union that Our Lord wishes to
exist amongst us. On my visits to Provinces I have often quoted
Saint Vincent'a words which he addressed to a group of Confreres
he was sending to my own country in 1646:
`Be united and God will bless you, but let your union be through the
charity of Jesus Christ. A union not cemented by the blood of this divine
Saviour cannot last. It is in Jesus Christ, by Jesus Christ and forJesus Christ
you must be united. The spirit of Jesus Christ is a spirit of peace and union:
how could you draw souls to Jesus Christ if you were not united to one another
and to Him? It could not be done. So, then, be of one and the same mind, one
and the same will. It would be rather as if horses were yoked to the same
plough, and one started to pull in one direction and the other in another; they>
would spoil and ruin everything. God is calling you to labour in His vineyard;
enter it then, having only one and the same heart, one and the same intention in
Him, and by this means you will return with fruit from His vineyard.
(Coste II, pp. 30-31 Biography).
Union amongst ourselves is, in Saint Vincent's vision, a
starting point for our mission to the poor. The English writer, G.K.
Chesterton, remarked on one occasion that while we make our
friends and our cnncmies, God sends us our neighbours. We preach
the good news of Christ to the poor and thus become their friends.
We trust do so, however, without forgetting or neglecting the
neighbours God has sent us in our community. Our local com-
munity, as well as the poor, has a claim on our gifts of nature and of
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grace, - (and none of us is without them) - on our understanding
and on our time. It is only when each of us is making a personal
contribution towards union amongst ourselves that we can securely
preach to the poor in the way envisaged by Saint Vincent. It is for
that reason that I make my own the wish and practical advice which
Saint Vincent offered on one occasion to a Confrere who was
experiencing the difficulty of working for unity both outside and
inside his community:
"I pray Our Lord that He will give you the fullness of His grace and of
His guidance, so that you may correspond fully to the intentions of the Bishop
and so that you may maintain peace in your own house without which it would
be difficult to do the rest. I pray the Holy Spirit, Who is the union of the
Father and the Son, that He will also be yours everywhere. You ought to pray
for that intention unceasingly and, in addition to your prayers, to pay great
attention in trying to unite yourself with heart and deed to each one in particular
and to all in general. The evil of communities, especially of a small
community, is ordinarily rivalry. The remedy for that is humility. You ought
to try to advance in that virtue, as well as in those other virtues which are
necessary to bring about this union. " (Coste V, p. 582).
I hope to write to you again when our Constitutions and
Statutes will have received definitive approval from the Holy See.
There is good reason to believe that this approval will not be long
delayed. In the meantime we can reflect on what Saint Vincent
wrote to M. Alrneras who was on a visit to Rome. "What is not
done at one time will be done at another, particularly in Rome".
(Coste III, p. 465).
With warmest greetings from all of us here in the Curia and
recommending myself to your prayers, I remain in the love of Our
Lord,
Your devoted confrere,




I)IFS-N(:)\IEN OFFIC:II-'51 DONIUS PROV'INC:I:A
,Januarii 7
MILLER O. Superior 1/3 New Orleans 4° S.A.F. Merid.
HERNAN[)F7. \' Superior 1/3 Guatemala 1° Americas Centr.
DE LEON I. Superior 1/3 Quezaltenango 2° Americae Centr.
,Januarii 25
O'DONNELL II. Visitator 3/3 S.A.F. Occ. C.
KARUK E. Superior 1/3 Tarnow 15° Poloniac•
IANCIERZYNSKI F. Superior 1/3 Pabianice 12° Poloniae
(;RENCtAK J Superior 1/3 Odporysznw I1° Poloniac
Februarii 7
PUHANJ. Prov. Cons . 2/3 Madagascarensis
ZOPPI Q. Prov. Cons . 1/3 Madagascarensis
1\'NUK St. Prov. Cons. 1/3 Madagascarensis
BON.JEAN ANTONIN Superior 3/3 Dax 'l olosana
Dlf;'/. Varona V. DFC: Peril 1/6 Peruviana
Fcbruarii 17
RADENAC Fr. Superior 5/3 Montreal 14° Parisiensis
MAR-IINEZ Elrodoro Superior 2/3 San Miguel 7° Argentina
\'.ASQUEZ Eduardo Superior 2/3 Montevideo 8° Argentina
WELDEMARIAM Z -,J Superior 1/3 Asmara 14° Neapolitana
NECROLOGIUM
Jan. -Feb. , 1984
NO NOMFN cONDI(.:IO DIES OB. DO \lt S AET \OC-
I ROCA Jaime Sacerdos 4.1.84 Barcelona 1 ° 96 69
2 VAN MENSVOOR'I'
F.verard Sacerdos 9.1.84 Surabaya 6° 72 55
3 MARAVIGI.IA
Carlo Frater 14.2.84 Siena /3° 86 60
4 O'FLYNN Thom,. Sacerdos 20.2.84 BlackrocA?° 68 48
LE T.H.P. McCULLEN PARLE AUX JEUNES
Voici quelques Cchantillons des homelies, allocutions
el messages adresses par le Superieur General, au cours
des derniers moil, a des jeunes de la CM, des associations
rnariales ou des colleges.
AUX SEMINARISTES CM DU LIBAN
Mejdlaya, 17 avril 1982
Mes chers Confreres,
Comme dans toutes mes visites aux diverses Provinces de la
Congregation, j'ai l'habitude de preparer avant mon depart de
Rome lcs diverses homelies et les discours quc jc dois prononcer,
surtout quand cela n'est pas Bans rna langue materncllc. Cettc
facon de faire me pcrmet aussi d'avoir ]'esprit plus fibre pour vous
rencontrer . Aussi ne soycz pas Ctonncs de me voir lire on texte.
Cette causerie est orientee vers Les scminaristes, car dans le
programme je devais parler aux SCminaristes de la Province.
Pardonnez-moi, chers Confreres, de vous tcnir lc rncme discours...
qui pourra nous servir a sous, cc rnatin, pour notre oraison.
D'ailleur, je voudrais vous rappclcr qu'autrefbis, noun avions
one maxirne qui noun disait que "loute noire vie noun sommes et restons
des seminaristes". Alors, fort de tout cela, voila, cc que.jc rims a vous
dire maintenant.
Tout au long de ma visite clans votre Province, j'ai participC a
bcaucoup de Messes, pour marquer la cloture de I'anncc vincen-
ticnne . Elle a CtC, cornme vous le savez, one annee ou nous avons
Cvoqu6 la naissance dc Saint Vincent, it y a quatre cents ans, et
reflCchi sur tout cc qu'il a apport6 au monde. Elle a etC one annee
ou bcaucoup de Confreres, de Filles de la CharitC et Bien d'autres
pcrsonnes qui s'intcressent a Saint Vincent, ont essayC de sc
farniliariser avec sa nraniere de voir Dieu, ,Jesus-Christ, I'Eglise et
les pauvres. Nous avons regardC en arriere, vers le passe . 11 nous
faut maintenant rcgardcr en avant, vers 1'avenir et le mettre en
place, non seulernent a la lumiCre du passe, mais encore a la
lurniere de Cvenernents d'aujourd'hui et des hesoins des pauvres.
Quand nous cnvisageons l'avenir de ]a Congregation, nous
pennons d 'unc maniere speciale aux jeunes Confreres, car c'cst cux
qui portent le poids do 1'avcnir. J'ai pensC dire "le arai ,fardeau".
Tout, dans l'avenir, ne sera pas, Dieu merci, tin fardeau pesant.
Jesus-Christ nous a dit qu'il ne faut vivre qu'un jour a la fois. "A
chaque jour suffit sa peine". Vous pouvez compter sur la grace de
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Notre-Seigneur Jesus-Christ et vous pouvez compter aussi sur ]a
direction tres sage que vows trouvez clans les ecrits do Saint Vincent. II
rn'arrive souvent de penser qu'il n'y a pas do situation dans notre
Communaute ou dans nos vies personnelles pour laquelle Saint Vincent
ne nous fournit pas uric lumicrc, uric aide. Voila pourquoi je pensc
important pour vous, d'essayer de vous familiariser avec Ia pensee de
Saint Vincent clans sa «Correspondance» et ses ,Entreliens-. En tart que
vous seminaristes et etudiants, vous avez uric plus grandc possibilite
que vous n'aurez peat-cure pas dans la suite. C'est en lisant les oeuvres
de Saint Vincent quc vous arriverez a le connaitrc, a l'aimcr et a
partager authentiquement Ies soucis de son Coeur, sp6cialcluent sort
souci des pauvres.
J'ai dit quc lorsque la Congregation pcnse a son avenir, elle
regarde specialement vcrs vous les jeunes. 11 est significatif qua la
derniere Asscmblee Generale, des Confreres de diverses Provinces,
aient tres fortement manifesto lour souci de voir donner it nos jeunes
etudiants et seminaristes uric tres bonne formation. Pour cette raison,
ils ont demnande au Conseil General et a ruoi-meme de dresser un plan
do formation pour Ic Serninaire Interne. En fcvrier dernier, uric
Commission de cinq Confreres de diverses provinces a passe une
dizaine de jours a Romc, pour rcdiger tin document qui vient d'ctrc
communique aux Visiteurs pour obtenir observations et suggestions.
Je vous mentionne cela parce que c'cst Ic dcsir profond de la Congrega-
tion de voir les seminaristes de Mijdlaya, cornmc crux du monde
critter, recevoir uric formation intellectuelle et spirituelle adequate,
pour vous rcndrc aptes aux apostolats de la Congregation quc vous
aurez a assurer dans l'avenir. Vous cornmencez votrc vie clans la
Congregation. Ccux d'entre nous qui ont deja vecu de longues annecs
(fans la Compagnic, en sont arrives a apprecier non seulemcnt cc
qu'cllc a donne au monde, mnais encore ce qu'elle donne a ses
membres. Au fur et a mesure que les annecs passcront, vous trouverez
qu'en cc monde, apres nos parents et notre farnille, c'est la Congrega-
tion qui nous donne le plus. Le mcillcur tnoyen de rendre a la
Communaute ses bontes pour nous, c'est de nous donner genercusc-
ment a elle. Nous sonrtnes appeles a allcr a Dieu par le chemin de la
Communaute. Aussi, nous qui clcsirons Ctre gonereux envers Dieu,
nous devons titre genereux envers Ia Cotnnnmaute, en essayant,
conune le dit la prierc dc saint Ignace, "de donner sans calculer le prix".
Permettez-moi de Clore ces reflexions en laissant le dernier mot a Saint
Vincent. Lc 23 octobre 1658, it a donne a des jeunes etudiants prcts a
commencer leur philosophic, ce Conseil: "Que la philosophic que vous allez
apprendre vous .serve a aimer et a sonir davanla;e le bon Dieu, a vous clever a lui
par amour, et qu'en metric temps que cons ehulierez la science el la philosophic
d'Aristote et que vow- apprendrez loutes ses divisions, vous appreniez cello de
P otre-.Seigneur et ses maximes et les metlzez en pratique, en sorte qua ce qua vous
apprendrez serve non pas a vows enter le Coeur, mais a mieux servir Dieu et son
Eglise. La philosophic serf beaucoup a une personne, lorsqu'on s'en serf comme it
Taut et en l'esprit que Noire-.Seigneur le desire". (Dodin, "Entretiens", p. 479).
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AUX SEMINARISTES CM EN COLOMBIE
Funza, 25 janvier 1983
Mis queridos Cohermanos:
Cuando vine , el ario pasado , tuve el Bozo de bendccir este
seminario . Ahora, en esta tarde , Dios me concede una alegria
mayor, al hallarme presente aqui, cuando 9.j6venes hacen el "buen
props sito " y 13 mas, van a comenzar su Seminario interno.
Celebramos , al rnismo tiernpo , el aniversario de la fundacion
de la Comunidad.
Como sabeis , San Vicente , al final de sus dias, solia pedir a los
Cohermanos, en el dia de troy , que agradecieran a Dios, la
existencia de la Congregacicin de la Mision. Perrnitidme imaginar
lo que San Vicente diria boy, si estuviera hablando aqui , durante
esta Santa Misa.
"i Oh, mis queridos Hermanos ! farads hubiera pensado que la pequena
Compania, habrta Ilegado a ser tan grande en el mundo. Cuando yo mori,
solamente habia unos pocos cientos de cohermanos y ahora hay 4.500. i Bendilo
sea Dios! Me alegra que los jovenes entren en to Congregation , en este pats de
Colombia , como tambiin en Ecuador y en San Salvador , porque en dichas
naciones hay muchos pobres que necesitan no solo alimento , sino tambiin la
buena noticia que,Jesucristo trajo y atin desea traer at mundo.
Vosotros vdis a ser los labios dejesucristo , ddndole a conocer a los pobres.
Pero vosotros no podriis hablar a los pobres del amor que fesucristo les tiene, si
no estdis convencidos de que isto es verdad . Mds atin , no podiis llevar a
fesucristo a los demds , si no estdis cerca de El . Esto es algo que yo
acostumbraba a decir a la comunidad de San Ldzaro , muchas veces, y
frecuentemente, insistta en la importancia de estar unidos a fesucristo en to
oration, cuando eseribaa cartas a los cohermanos que trabajaban en los
seminarios o predicaban a los pobres del carnpo.
Muchas cosas han cambiado sobre la tierra , desde que yo vivta, Pero
algunas no han cambiado ni cambiardn jamds. Entre istas: el punto central
que la oration debe ocupar en vuestras vidas . Ni tampoco aquellas cinco
virtudes queyo recomendi a la Congregation , hate rnds de 300 anos : sencillez,
humildad, man.sedumbre , mortification y celo de las almas . Estas son todavia
las arenas que vosotros vdis a necesitar Para llegar a los pobres y ayudarles.
En mi experiencia , he visto personas ricas, sin sensibilidad Para el pobre,
quienes tambiin empiezan a cambiar, cuando vosotros les habldis con sencillez
y humildad, segtin nos recomendo el Senor.
Todavia quisiera deciros mucho mds, mis queridos jovenes, Pero se va
haciendo tardey , adernds, :Vuestro Senor mismo , va a venir dentro de poco en la
Sagrada Comunion y as va a hablar . Quiero terminar repitiendo un fragmento
de un aviso queyo di a algunos filostfos en San Ldzaro, dos anos antes de mi
muerte: `Deseo pedir a Nuestro Seimr que as di la gracia de amar y practicar la
- 10 -
humildad, siemprey en todo Lugar ', (23 octubre 16.58). Si asi to haceis, sereis
capaces de grandes cosas por Dios, por los pobres y por la Pequeira Campania,
y vosotros tendreis mucha paz".
Y yo quisiera tantbien agradecer, especialrnente a los farnilia-
res de estos jovencs, el don que, en cllos , hacen a ]a Congregaci6n
de la Mision.
Creo que no es necesario deciros que debeis terser siempre una
tierna devocion a nuestra Santa Madre, la Virgen Maria. Ella ha
mostrado tin gran afecto a la Compan' ia do las Hijas dc la Caridad y
a la nuestra , al confiar la nredalla milagrosa a Santa Catalina.
Apprended de Maria a ser obedientes . Vivid en el espiritu de su
respuesta al angel de Dios " Hagase en mi segun In palabra ". Amen.
AUX ELEVES DE L'UNIVERSITE " ADAMSON"
A4anila , 20 /evrier 1983
The spectacle I have just witnessed has taken about 10 years off
my age... And I feel that if the parade were to commence again, I
would lose another 10 years, - which still would leave me a great
deal older than all of you.
I thank you from my heart for the honour you have done me
this morning. I cannot recall in my life being honoured in this
particular way before, - though I can assure you I have done my
share of marching in my day.
Speaking about marching, there is a celebrated stanza in a
poem by an American poet, Robert Frost:
"The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."
Although these lines were written by Robert Frost on a very
cold winter's evening in North America, - in conditions very
different from those in which you live your lives here in the
Philippines, they express something that all of us can feel and
understand.
"7he woods are lovely dark and deep" - How many times this
morning would you have liked to stop arid to absorb some of' the
beauty and admire the discipline of' this parade. But you realized
that to do so would have spoiled the spectacle for others. You had
"promises to keep". So you kept in rank and marched on.
"And miles to go before I sleep" - At tunes this morning this
parade may have seemed interminable to you, - and you are
perhaps at this very moment wondering how many miles of talking
I am going to embark upon , - before you can, I will not say sleep,
but at least rest and relax and do more than "stand at ease".
What I want to say is this : that there is much wisdom for us all
in these few lines of Robert Frost . However enchanting the passing
scene may be - "The woods are lovely dark and deep ", - we have not
been created to live in them . Which of you has not, - however
young you may he - experienced the truth of St. Augustine's
words - "Lord , Thou has made us for Thyself and our hearts are restless
until they rest in Thee".
Our hearts will never be fully satisfied as long as the parade of
life goes on . You can , however, enjoy a parade, provided you
observe its basic disciplines. So, too , with life - you can enjoy life
and help others to enjoy it , - and this is what God intends, -
provided you observe the basic disciplines which He has proposed.
If you want to get he best performance out of anything - a
hi-fi set to a computer - you must observe the maker ' s instruc-
tions . It is that way , too, with everything that God offers us in life
for our enjoyment . Enjoy everything , but remember you can only
get deep , lasting enjoyment from anything in this life , provided you
respect the Maker's instructions.
"But I have promises to keep" . All of us have promises to keep; the
young, the middle-aged , the elderly . The years of our youth are
given to us to decide what particular, personal, permanent promises
we will make in our lives - and, indeed , one might say, with our
lives . It is through fidelity to such promises made in marriage,
religious life or in selfless dedication to a profession - that one finds
happiness in one ' s life . Of such promises , Our Lord may have been
thinking when He said, "If anyone loses his life for My sake, He will
find it.".
"And miles to go before I sleep
And miles to go before I.sleep."
Not all of you will live to old age, - but what I can ask God to
give you all is that your lives, whether long of short, will be full
lives: that to the end of you days you wil feel that there is still so
much more you would like to do for God and for His Church: that
you will, lice St. Paul, want to keel) pressing onwards and upwrards
in the following of Christ and in the pursuit of everything that is
nobble and true and beautiful.
"And miles to go before I sleep."
The great rest for us will come, hopefully, at the end of our
lives, - which will not be a sinking into unconscious oblivion, but
an abiding in the fullness of the life of God Who is always active and
always at rest.
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And now, lest the years which you have taken from me this
morning, fall upon me again through too much talking, I will be
silent. For -
"I (too) have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."
AUX JEUNESSES MARIALES
Rome, 4 avril 1983
Chrrs Jeunes des "Jeunesses Mariales",
Soyez les biemvenus a Rorrre! Laissez-moi d'ahord vous parler
de trois personees venues a Rome et revues en audience par ]c Pape
I.son XIII, vers la fin du siecle dernier. Le Saint-Pere demanda a la
premiere, combien de temps elle pensait rester daps ]a Ville
Eternelle. Elk repondit: "Une sernaine". "vous dit le Pape, vous en
verrez pas mal". "Et vous?", dernanda Leon XIII a la suivante. "Un
mois", repondit le deuxicmc pelerin. "Vous aussi, vous verrez beaucoup
de choses", I'assura le Souverain Pontife. Le Pape dernanda enfin a la
troisieme personne combien vile comptait rester ici. Elle repondit
qu'elle resterait une annse entierc. "Vous, lui dit Leon XIII, vous ne
verrez rien!".
Il semble done que plus on reste a Rome, moms on ]a
dscouvre. Il y a du vrai en cela. Quand on habitc a Rome, on se
promet de visiter touter sortes de lieux, mais ces visites, on les
renvoie toujours a plus tard! J'espere pour vous que durant votre
bref ssjour a Rome, vous allez voir beaucoup de choses et que vous
rentrerez en France tres heureux, malgre votre fatigue.
Je ne sail si vous irez visiter l'eglisc Sant'Andrea delle Fratte.
C'est une eglise qui a des liens particulicrs awes la chapelle de ]a
Rue du Bac. Ces liens datent de 1842 ( mil huit cent quarante-
deux), douze ans apres que Notre-Dame cut confis la Medaille
Miraculcuse a Sainte Catherine Labours. Alphonse de Ratisbonne,
un Israelite , await accepts de porter une Medaille Miraculcusc
uniquement pour ne pas dsplaire a un ami catholiquc. Pendant que
son arni se rendait a la sacristic, it entra dans 1'eglise Saint-Andre.
Tout d'un coup, Notre-Darns de la Msdaillc Miraculeuse apparut a
Monsieur de Ratisbonne et sur le champ, en on seal instant, lui fut
donnse la plenitude de notre foi. Peu de temps apres, it se fit
baptiser dans 1'Eglise catholique. 11 devint mcmc prctre et fonda
deux congregations religieuses dont le but est do prier et de
travailler a cc que les Israelites acceptent de croire en Jesus-Christ.
Toujours dans cette eglise dc Sant'Andrea delle Fratte, un
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jeune prctre polonais celebra sa premiere Messe. Plus tard encore,
chaque fois qu'il passait par Rome, it y retournait prier. C'etait le
Pere Maximilien Kolbe, que le Pape a canonise en octobre dernier.
Vous vous rappelez que Saint Maximilien Kolbe a librement pris la
place d'un pere de famille condamne a rnourir de faim dans un
camp de concentration nazi, a Auchwitz. Saint Maximilien avail
une grande devotion a la Sainte Vicrge et it revenait souvent clans
cette eglise de Saint-Andre pour approfondir sa devotion a Notre-
Dame. Je pense qu'il y a la un enseignement pour noun tour on ne
pout avoir unc vraie devotion enviers la Vierge Marie sans ctre en
meme temps genereux pour les autres. Dc fait, si vous voulez savoir
combien vous avez dc devotion a la Sainte Vierge, ne comptez pas
seulement les prieres que vous lui adressez tous lesjours, mais aussi
vos actes do generosite envers les autres.
Je ne sail pas si en France vous dites aussi que "tons les chemins
menent a Rome"? Ce proverbe vient peut-titre du temps o6 les
pelerins venaient a Rome a pied. Cela leur donnait du courage dc
penser, que malgre le chemin pris, ils finiraient Bien par arriver a la
Ville Eternelle. Nous, noun savons qu'iI y a des chemins qui ne
menent pas a Rome. Mais nous pouvons titre surs que toutc vraie
devotion a la Sainte Vierge conduira a son Fils, Jesus-Christ, et par
Lui, a la demeure qu'Il a preparee pour noun tous, au Ciel.
Enfin, je vous demande de prier specialement pour les Filles de
la Charite de France: cesjours-ci tines ont une importante reunion a
la Rue du Bac. Ja vais les rejoindre dernain et jc leur apporterai
votre souvenir et, Si vous le voulez bien, 1'assurance que vous pricz
pour tines.
Maintenant, si je continue a parler, un mois aura bient8t passe
et vous direz: malgre ]a prornesse du Pape Leon XIII nous n'avons
rien vu a Rome, car le Perc McCullen nous a pane trop longtemps.
Vies Soeurs, mes Peres et vous, Responsables des Jeunesses
Mariales de France, rnerci de rn'avoir invite a vous rencontrer ce
soir.
Quc Notre -Seigneur et Sa Mere soicnt avec vous tous d'une
manierc speciale , tour ces jours-ci!
AUX SEMINARISTES CM
Orleans -Curitiba, 8 aorit 1983
Meus carissimos Coirmaos; Carosjovens seminaristas:
Se fosse perguntado a qualquer um de nds qual foi o grande defe:to de Sio
Pedro, responderiamos provavelmente que tat defeito tinha sido a falta de
- 14 -
coragem moral. Sabre Sao Pedro, somos, sem duvida, capazes de apontar
lances magn:ficos de seu cardter e tambem falhas bastante claras.
Todos os Evangelistas nos contam coma renegou a Nosso Senhor fesus
Cristo, poucas horas afros ter lido ordenado sacerdote. A coragem moral o
abandonara no momento em que se viu reconhecido, poi urea jovem empregada,
coma amigo deJesu.s Cristo.
Pedro for, defato, amigo dejesus Cristo, antes e depois da morte deste na
cruz. Senlia se la'o l:gado a Jesus Cristo, que nao podia sequer admitir a
hipotese de vir a trai-lo.
Hd grande sinceridade em Sao Pedro, quando protesta que, mesmo se as
demais viessem a trair ,Jesus, ele jamais o trairia. A mesma sinceridade
encontrarnos em suas respostas a fesus Cristo Ressuscitado: "Senhor, conheceis
tudo: saheis que eu vos ama" (Jo. 21:17). As ldgrimas derramadas por Pedro,
ao perceber que havia atraicoado,Jesus, rompendo seu relacionamento corn ele,
testemunham a projundidade do amor que devotava a Nosso Senhor.
Disse una vez o Cardenal Newman que "todo pecado tem sua hisloria
bem particular". Queria dizer que nao e de uma vez que nos afastamos de
Cristo. Ndo e de rnodo irnprevisto que cometemos um pecado grave.. a historia
de toda infidelidade seria em nossa vida, se verd que foi preparada por uma
progressive diminuicao de nosso amor a pessoa de fesus Cristo.
E posstvel que, no proprio evangelho de hoje, encontrernos uma denuncia
dafalta de coragem moral em Sao Pedro, E apenas uma questao que levanto.
N o notaram voces como S. Pedro responde corn rapidez! Aos cobradores do
imposto do templo que pergunlam, coma pondo em dtivida se Jesus a pagaria,
responde logo: "Simi" (Mat. 17:23-24).
Parece que Sao Pedro ten ha respondido .rein sequer pensar na possibilidade.
de tal imposto nao ser pogo pela Mestre. Pergunto-me se, encontrando-se Pedro
em situacao dificil, nao respondia depressa de mat's, apenas Para se ver lure da
situa(ao. De qualquer forma, uma vez em casa, Nosso Senhor diz-lhe
claramente que nao havia Pago o imposto do templo. Ndo feria lido, poi.s, da
parte de Sao Pedro, uma pequena falta de coragem moral a sua resposla Lao
rdpida?
Mais tarde ainda, Sao Pedro leria sucurnhido a mesma falta de coragem
em sua atitude ambigua com os crislaos procedentes do judaismo. Foi Sao
Paulo de Tarso quem fez ver a Pedro esla sua.fraqueza. (Gal. 2:11).
Seja coma for, sahemos que Pedro conseguiu chegar magnificamente a allura
das exigencias de sua Fe e da confianca que, Jesus Cristo depositou nele. Deu a
vida pelo Mestre. E, no momento de dar a vida, ter-se-d lembrado das palavras
de :N'osso Senhor na /tuna Ceia: "Ne o hd maior amor que dar a propria vida
pelos amigos" (jo. 1 5 :13).
A fidelidade a nossa vocacao na Congregaca'o exige de nos coragem moral.
E-nos relativamente fdcil insurgir-nos perante a sociedade a reclamar juslica
em favor dos pohres. Segundo penso, requer-se maior coragem a tun homem, a
Jim de permanecerfiel ao ideal abra(ado na juventude; ideal de, na Congrega-
- 15 -
cao, seguir o Cristo pobre , obedience e celibatdrio , no apenas por algum
tempo , mas por toda a vida , "todo vitae tempore ". Exige, sent dtivida,
coragern muito grande permanecer fiel, nao apenas ao ideal da pregacao do
Evangel ho aos pobres , mas tam ben ao ideal de ser pobre , celibatdrio e
obediente , na Congresacao da Mi.ssao e atraves da mesrna . Exige muita
coragem moral serfiel nas coisas pequeninas e nas grandes coisas, pelo fato de o
lermos prometido a Deus no santos Votos . Possa Nosso Senhor, por intercessao
de ,Sao Vicente, dar-nos a coragem de ser fiefs ate a morte.
Em vdrias oportunidades, durante esta visita a sell extenso pats, Jul
interrogado sobre o modo como eu vejo o Lugar da Congregacao da Missao
dentro da Igreja latino americana. Cheguei a esta conclusao: A Congregacao
poderd ser Para a Igreja latino americana o que Sao Vicente, foi Para a Igreja do
seculo dezessete, com a seguinte condicao: que ela, a Congrega(ao, seja fiel as
Constituicaes e Estatutos adotados pela Assemblefa Gerl de 1980 e que
esperamos ver brevemente aprovados pela Santa V. Somente atraves de tat
fidelidade e que poderemos voltar ate .San Vicente de Paulo. Seriamos infieis a
Congregacao, seriamos infieis a Igreja, seriarnos infieis a, Jesus Cristo, se
quisessemo.s chegar a (procurar) Sao Vicente por outros caminhos que nao
passem pela Consliluicoes e Estatutos.
E somente poderemos ser fieis as C,onstituicaes e Estatutos, se,formos
homens de autentica oraGao. "Dai-me urn hoarsen de oracao, dizia Sao Vicente;
ele sera capaz de tudo ". A Congregacao na America latina sera capaz de ludo,
se for contituida de homens de oracdo.
Conceda-nos Deus esta mesma grata, pela intercessao de .Sao Vicente, into
i que sejamos homens de oracao; porque tudo mat's vird em consequeencia, se
nos receberrnos e aceilarmos esla grata zinica, da parte de Deus nosso Paz', por
seu Filho Jesus, (na unidade do Espirito Santo). Amen.
AUX JE UNESSES VINCENTIENNES
Assise, 8 et 9 decembre 198.3
I.- Miei cari amici,
quando circa due settimanc fa ho cominciato a riflettere su cosa
vi avrei detto durante questa Cclebrazione Eucaristica in Assisi nel
giorno dell'Imtnacolata Concezione di Maria, mi Sono accorto di
una cosa alla quale non avevo mat pensato prima. Ed e, cioe, the
Maria la Madre Immacolata c1i Dio, sembra avere un amore molto
speciale per i giovani del mondo. Dico questo perche, se riflettctc
alle persone a cui la Madonna c apparsa negli ultimi 150 anni, vi
accorgerete the erano tutti giovani.
Santa Caterina Laboure era solo una giovane seminarista in
rue du Bac a Parigi, quando la Madonna Ic apparve affidandole it
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messaggio della Medaglia Miracolosa. Bernadette di Lourdes era
una bambina the non aveva ancora fatto la Prima Comunione
quando la Madonna Ic apparve nella Grotta nel 1858.
11 piu grande del tre bambini di Fatima aveva solo quattordici
o quindici anni quando Maria apparve loro nel 1917. Si e parlato di
una apparizione della Vergine in Yugoslavia negli ultimi due anni
e. ancora una volta, Sono barrrbini i destinatari del messaggio the e
semprc, piu o mend, lo stesso: fare penitenza, convertirsi al
Vangelo, pregare per i peccatori e per la pace ncl mondo.
Quello the e stupefacente in tutte le apparizioni della Madon-
na al giovani e the essa ha chicsto loro di fare cose difficili. Quello
the e ancora piu stupefacente e the questi giovani sono stati capaci
superando ostacoli molto grandi, di realizzare quello the era stato
chicsto loro.
Santa Caterina Labours, Santa Bernadette, i bambini di
Fatima tutti affrontarono grandi contestazioni quando cominciaro-
no a realizzare gli impegni loro richiesti dally Madonna. Nonostan-
te la loro giovane eta e la loro scarsa esperienza, ognuno di loro
riusci a compiere cio the Maria aveva chiesto. Riuscirono, si, ma
non senza una considerevole e personals sofferenza.
Oggi onoriamo la festa dcll'Immacolata Concezione di Maria.
Per note facile pronunciare le parole Immacolata Concczionc.
Bernadette di Lourdes. invece, ebbe una certa diflicolta quando le
udi per la prima volta. Ricordcrete quando Bernadette chiese alla
Bianca Signora chi fosse, e le fu risposto: "lo sono I'Immacolata
Concezione". La frase era del tutto nuova per la ragazza, cosi the
ella dovette ripetersi continuamente le parole tantissime volte men-
tre carnininava per tornare dalla Grotta. Non le capiva, e temeva di
dimenticarle.
Sappiamo, naturalinente, the Santa Bernadette dovette fare
cose hen piu impegnative per la Madonna c lo stesso fu per Santa
Caterina Labours e per i tre bambini di Fatima. Cib the e chiaro e
the mentre la Madonna ha mostrato una speciale attenzione ai
giovani negli ultimi 150 anni circa. Ella non esita a chiedere loro
cose difficili. Queste prove, come tutte IC prove difficili, richicclono
generosity.
Tutti vol avetc sentito, ne sono certo, di San Massirniliano
Kolbe canonizzato dal Papa 1'anno scorso. Egli era tin prete the
prose it posto di un padre di famiglia condannato a morte da Nazisti
in tin campo di concentramento durance I'ultima guerra mondiale.
Questo prcte aveva una grancle devozione per la Madonna e gli
piaceva in modo particolarc di onorarla nel suo titolo di Immacolata
Concezione.
Quando era studente e giovane sacerdote a Roma, egli si
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recava spesso nella Chiecsa di Sant'Andrea delle Pratte dove la
Vergine era apparsa nel 1842 ad Alfonso Ratisbonne. Egli si recava
in quella Chiesa per divenire piu dcvoto alla Madonna c ally sua
Immacolata Concezionc . La sua devozione lo rese piu gencroso,
generoso al punto di donarc liberarnente la propria vita per salvare
quella di tin altro.
La nostra devozione it Maria e alla sua Immacolata Concczio-
ne e autentica soltanto se cerchiarno di esscre gcnerosi. E cosa
buona cantare la bonty di Dio per tutto quello che ha fatto per la sua
grandc Immacolata Madre. E coca buona esultarc con Maria per le
grandi cose che Dio ha fatto per lei. N la dobbiamo fare di piii.
Dobbiamo cercare di esscre generosi, perchc la generosity e una
delle espressioni pratiche di un'autcntica devozione rnariana. I
giovani, moltissirni giovani sono generosi con l'aiuto ed 11 denaro
che danno ai poveri. Not possiamo essere generosi, tuttavia con
molte piu cose che non 11 solo denaro. Possiarno essere gcnerosi con
it nostro tempo che doniarno agli alti. Possiarno essere gcnerosi con
la pazienza che mostriarno verso gli altri. Possiamo esscre generosi
sforzandoci di comprendere gli altri. Forse, quello che piu ci serve e
avere giovani che siano generosi con la speranza.
Come Cristiani not speriamo in una felicity futura in Paradiso.
Ma possiamo e dobbiamo anche in questa vita sperare di divenire
persone buone, were e nteravigliosc. Certamente vi e bonty, verity e
bellezza in una certa misura, in ognuno di noi. Dobbiamo vivcre
nella speranza che, per Grazia di Dio, la sua verity, bonty e
bellezza, possano trasparire piu chiararnente attraverso le nostre
vite. La spcranza di ciii parlo e una grazia di llio. E tl tipo di Grazia
che Maria ricevette quando andb a visitare Elisabetta. L'Annuncia-
zionc clette speranza a Maria ed ella ando da Elisabetta per
condividerla con lei. Possano questi giorni in Assisi dare a voi tutti
nuova speranza. Possano questi giorni di Assisi aiutarvi a dtvenirc
piu generosi verso Dio e verso la sua Chiesa. Possano questi giorni
rivelare ad ognuno di voi con piu chiarezza cosy I'Irnrnacolata vuole
da voi, perchc da voi, non meno die cla Santa Caterina, Santa
Bernadette ed i ire bambini di Fatima, ella chicle la vostra generosa
cooperazione nel far conoscere Sua !iglio ed it Sua Vangelo at
giovani del nostro paesc, oggi.
0 Maria Concepita senza peccato, prega per noi he ricorria-
rno a tc. Amen,
II. - Miei cari amici,
vi era qualcosa di sirnbolico nella fiaecolata di ieri sera che non era stata
prev4sta da Sandro e dal comitato organizzatore.
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Ed era it vento
Infatti, prima ancora the sentissimo la sferzata del vento, abbiamo avuto
difficolta ad accendere le force t'una dall'altro.
Cio esprime le dtfficolla the molti di noi provano nella vita net convincere
gli altri del valore, delta necessity e delta bellezza delta lure delta Fede the not
possediamo e the vorremmo trasmettere agli altri.
Poi, quando abbiamo cominetato a scendere tango la strada, vi sono
state, come dicevo, raffiche di vento the hanno spento le nostre torte.
In nessun momento tuttavia, tutte le force sono state spente contempora-
neamente. Lo stesso e avvenuto nella scoria delta Chiesa. Nazioni e popoli
hanno perduto la vera ,fede, eppure mai, da quando Cristo ha fondato la sua
Chiesa, la Chiesa ha cessato di esistere.
Anche ciascuno di not, come individui, passiamo attraverso momenti
delta nostra vita in cui la Luce delta fede sembra si sia spenta.AIa dopo, per to
grazia di Dio e l'aiuto degli altri, noi riaccendiamo la nostra torcia.
leri sera, alla .fine, tutli abbiamo spento le force quando abbiamo
raggiunto la basilica e siamo entrati netla sua lure e net suo tepore.
Lo stesso accadra alla fine delta nostra vita. Not lasceremo, come ci
assicura San Paolo, la fede e rimarra soltanto la carita , la lace pura e calda
delt'amore di Din net quate entreremo.
Tutti abbiamo continuaro a camminare fin quando siamo giunti alla
Basilica nonostante ilfreddo.
La mia preghiera per voi tutti, specialmente per voi the siete responsabili
del Volontariato Vincenziano e the voi possiate continuare a camminare e the
non state mai scorgggiati dagli insuccessi.
Mi riesce di pensare a ben pochi attri apostolati cosi importanti nella
Chiesa d'oggi , quale t 'apostolalo alla gioventa, per la gioventu e delta
gioventu.
Possiate tutti voi trovare piti forza net lavoro the fate. Possiate continuare
a guidare la gioventu verso quella grande basilica the e la Citty di Dio e la
Casa del' suoi Santi. Amen.




Via di Bravetta, 159
00164 ROMA
NOE1. 1983
Je ne crois pas qu'il y nit une region au monde ou I'on vive
aujourd'hui sans inquietude. Mine clans Its pays oii la situation
n'inspire pas de graves soucis, it est diff-icile d'echappcr a l'atmos-
phere d'angoisse qui actable l'hurnanite.
Les hommes ont accompli des progres fantastiques. Pourtant,
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de tous les sentiments qu'ils eprouvent, c'est la crainte qui domino:
le monde a peur. Souvent d'ailleurs cette peur tie manque pas de
raisons serieuses, surtout si ]'on pence aux pcurs legitirnes que
ressentent les Jeunes a la pensee de leur avenir, les pcrsonnes agees
devant les diffcultes de leur aujourd'hui, et ceux qui manquent de
tout.
Toutefois, un chretien qui connait l'evangile Bait que l'homme
est capable da vaincre ses pcurs. Vous, les Jeunes des Jeunesses
Mariales, vous devez ctre convaincus que le cocur du chretien est
plus fort que la peur. A tine condition cependant: que soient
acceptees et vecues les valeurs par lesquelles le Christ a reconcilie le
monde a son Pere et qui se resument toutes en un mot: CHARITE
ou AMOUR.
11 me semble que le meilleur souhait que je puisse vous
adresser, chers amis J.M., a l'aubc dc I'annee 1984 et pros du
terme de l'annee Sainte de la Redemption, n'est autre que la
recornmandation destinee par le Seigneur a ses ap8tres et transinise
a travers les siecles par les Chef's de l'Eglise: "N'AYEZ PAS
PEUR!".
Sur les levres du Seigneur, ces mots ont eu souvent le lens
d'unc demande de confiance. En plusicurs occasions, le Christ
aurait pu dire tout aussi bicn: "Ayez la foi! Croycz en moi!".
Quand le Pape jean-Paul II reprend cette phrase, it lui donne la
mcme signification: "N'ayez pas peur! Croyez au Christ! Ouvrez-
Lui vos porter, accueillez-Lc!".
C'est en accucillant le Christ dans vos vies que vous serez assez
forts pour affrontcr la peur et dernonter, en quelque sorte, vos peurs
et celles des autres.
En effet, pour un chretien, tie pas avoir peur revient avant tout
a croire en Jesus-Christ. Il nous est nature], a nous humains,
d'avoir peur par moments. Nous ressentons une peur naturclle de
la mort. Nous eprouvons une peur naturclle de ]a maladie, une
peur naturelle de I'echec, une peur naturelle do nous voir incompris
des autres. Mais par la grace de Dieu et a cause de sa foi en la
Puissance et I'Amour de Dieu, on chretien petit se debarrasser dc la
peur.
Au jour de l'Annonciation, devant I'invraisemblance des paro-
les de 1'Ange, Marie a connu un trouble proche de la peur. Mais,
des qu'Elle a audacieusement engage sa foi cn la Parole de Dieu,
rien n'a resiste a sa hardiesse: Dieu a rntrne bouscule pour Elle,
tellement Elle avait cru fort, les loin les plus ordinaires de la
naissance hurnaine.
Le Fils de Marie apres avoir etc faible enfant de Noel, est
devenu l'adulte, homme et Dieu, qui n'a pas cu peur d'affronter
tout le mal, condense et symbolise dans la Croix: ayant chasse la
peur, II a vaincu le monde.
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Apprenez, vous aussi, a vous defaire de la peur: Bans vos
ecoles, vos families, vos bureaux, vos ateliers, partout ou vous
travaillez. Par-dessus tout, n'avez pas peur de soutenir couragcusc-
ment vos convictions chretiennes. Ne redoutez pas dc dire ce que
vous pensez vraiment, si vous ctes convaincus, surtout si c'est une
conviction qui jaillit do votrc foi. Souvenez-vous que c'est la pour
de devenir impopulaire ct dc perdre son rang et sa reputation qui a
entraine Pilate a condamner a rnort Notre-Seigneur. 11 y a du Pilate
en chacun de nous. Mais, a cote de lui, l'esprit de Dieu est aussi en
nous, un Esprit "de force, d'arnour et de maitrisc dc soi". (2eme
lettre de Paul a Timothee, chap. 1, vcrset 7).
A vous sous, chers amis J.M., aux membres de vos farnilles a
travers le monde, a vos Aurnoniers, a vos Responsablcs des diverses
Communaute rcligicuses, j'adresse des voeux fervents de courage,
de honhcur et de saintete.
Que cette annee vous reserve des jours ou vous connaitrez la
joie de faire reculer le pour: Des lors l'anrour du Christ s'installera
plus au large au coeur de chacun de vous et clans la vie du monde.
Que Marie, Notre Dame de la Confiance, soit votre force tout au
long de cette etape! Qu'Elle vous entraine chaquc jour plus pros de
son Fils!
En Marie et en son Enfant mettez toute votre esperance,
n'aycz pas peur!
Restons unis clans une chaine de priere autour de notre
monde!
Rome le 20 decernbre 1983.
Richard Aft CE'LLEN i. s. M. C.
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BEATIFICACION
DE DOS HIJAS DE LA CARIDAD
I - ROMA, 19 de.febrero de 1984
En este domingo, en Cl transcurso de una concelcbracion en la Basilica Vaticana
de "San Pedro", el Papa ,Juan Pablo I1 ha procedido a la Beatificacion de varios
Martires: un grupo de 99 personas (sacerdotes, religiosas, laicos hombres Ni tnujeres)
denominado "Ins Martires de Angers". y de un misioncro italiano, el P. Mazzuconi,
del PIME. En el primer grupo constaban dos Hijas de la Caridad , Sor Maria-Ana
Vaillot y Sor Odila Baumgarten . Ambas pertenecian a la Casa del hospital de
Angers y que fuera lundada por S. Vicente v Sta. Luisa en 1639. Junto con otras
personas las dos Hernianas fueron fusilaclas el I ° de febrero de 1794 a Avrillc en las
cercanias de Angers.
Corrian los aciagos tiempos de la Revolucion Francesa en que arreciaha la
pcrsecucion. "Los Martires de Angers, dijo el Papa en la homilfa. murieron a causa
de su voluntad de pcrrnanccer lieles a la Iglesia". Y el Papa, en la alocucion del dia
siguiente a los peregrinos francescs, dijo que "pars estos martires su aceptacion de la
mucrtc tenia el scntido de fidelidad religiosa: con raisin, cllos habian visto en el
primer juramento exigido sobrc la constitucion civil del Clero tin pcligro de cisma,
eniregando la Iglesia a la voluntad arbiIraria del poder civil. e interpretando cl
segundojurarncnto. cii si mismo hastante sago, dentro del contexto del prinrero. Lo
clue querian era permanccer fides it Ia Iglesia".
Numerosos nuembros de la Fanrilia Vn-cnciana participamos en la ceremonia
de Beatificacion. El M.H.P. Superior General y la Madre Rrrgc, con cuatro de sus
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Consejeras, en sitios preferenciales. Los demas ocupahan amplios espacios en torno
al altar papal: rniernbros de la Curia, el P. Lloret, Visitadores de Paris, de Rorna, de
USA-Midwest. Directores de HH.CC. de varias Provincias, Supcriores de la
Casa-Madre y de otras muchas casas con cohermanos de variada procedcncia, las
Visitadoras de Italia. de Rennes y de otras Provincias acompanando a nutridas
delegaciones de HH.CC., particularmente de Italia, Francia, Espana, USA. "1'errni-
nada la cerernonia el P. McCullen y Sor Roge fueran admitidos al "baciamano" (que
Sc redujo, de hecho, a un breve saludo al Papa). Ya de noche, despues de la cena,
Ilega a la Curia una llamada tclefonica de la secretaria pontificia: el Papa invita al P.
McC:ullen y al P. Lloret a concelebrar con e1 manana a las siete en su capilla privada.
Asi fue, el tunes 20, y estuvieron tambien presentes la Madre Roge N ]as cuatro
Consejeras, las Hnas. Elizondo, Chorara, Ramaccini y Monpert. Despues de la
"rnisa" , encuentro familliar y fotos con el Papa. A media tarde, muchos de los
peregrinos franceses y de otras naciones acudieron at aula "Pablo VI", donde el Papa
los recibio y pronunciti otra alocuci6n. Al atardecer, la Farnilia Vicenciana se reunid
en la iglesia parroquial de San Joaquin, vecina a] Leoniano. Preside la concelebra-
cidn el P. McCullen con los PP. Lloret y Lautissicr rodeados por una cincucntena de
cohermanos. La iglesia, repleta cle HH.CC. de varias naciones. Los textos littirgicos
y los cantos son forzosamente en varios idiomas. Pero es evidente la unanimidad
viccnciana en agradecer a Dios por estas dos Nucvas Beatas Nuestras, y tambien,
supongo yo, en la voluntad de imitarlas en so Iidelidad a la Iglesia.
f. -0. B.
II-zQuienes son las Dos Martires?
Swur Marie-Anne VAILLOT, 60 ans, etait originaire de Fontai-
nebleau oii son pere etait mason. Entree au postulat des Filles de la
Charitc a Paris, a 27 ans, elle fut envoyee en obedience a Fonte-
nay-le-Comte, puis a Longue et a Saint -Pic rre-Mont] imart, avant
d'etre nommcc a l'h6pital Saint-Jean d'Angers, a l'offtce de la
pharmacie.
Spur Odile BAUMGARTF.IV 43 ans, etait nee a Gondrexange
en Lorraine d'un pere meunier. Entree a 24 ans au postulat des
Filles de la Charite de Metz elle await servi pendant quelques mois a
I'h6pital de la Marine de Brest avant d'etre nommee a 1'h6pital
Saint-Jean d'Angers, pour etrc employee "a la depense".
I.cs tracasseries du Comitc revolutionnaire furent nombreuses
vis-a-vis des religieuses de l'hopital (qui etaient 35 en mars 1790 et
39 en octobrc 1793) en raison de leur refits de prefer le serment de
Liberte-Egalitc du 14 aout 1792. Le Comitc revolutionnaire await
inane pense les rernplaccr par des laiques patriotcs. Mais nulle
femme ne vint se faire inscrirc sur le registre des candidates ouvert a
la mairie. L'obligation do prefer le serment ayant ete renouvelce
par ]a Convention le 29 decembre 1793, les pressions se firent plus
fortes stir les religieuses, et, le 19 janvier 1794, lc Comitc revolu-
tionnaire ordonnait l'arrestation de la superieure, Socur Antoinette
Tailhade, et des Sa urs Marie-Anne Vaillot et Odile Baumgarten,
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dont "les suggestions perfides et les mauvais propos" empechaient
la reddition des autres religicuses. D'abord emprisonnees au Cal-
vaire, on les separa le 28 janvier, en envoyant la superieure it la
maison des Penitentes, et Ics deux Sceurs an Bon-Pasteur. C'est la
que Sceur Marie-Anne et Sour Odile furent interrogees par le
terrible Vacheron, jugs de la Commission militaire. "Ma conscien-
ce ne me permet pas" do preter serment repondit Su:ur Marie-An-
ne, en ajoutant: "J'ai fait Ic sacrifice de quitter mes parents des Ic
bas age. pour venir an service des pauvres. J'ai fait le sacrifice de
quitter mon uniforme ct m^wie de porter la cocarde nationale". Les
minutes de l'interrogatoire disent que "Vacheron s'emporta comnte
une furie" et lui fit titer sa cocarde par un gendarme en lui disant:
"'I'u ne sais done pas que la loi punit de mort les refractaires a la
loi". Sour Odilc fit la mente rcponse que sa sceur et Vacheron lui fit
enlever sit cocarde.
Pour chacune d'elles, le motif de condamnation a mort est Ir
nteme: "N'a pas prete le serment, ne veut pas le faire, ne craint pas
qu'on dispose d'elle n'intporte comment. Dans ses reponses on
reconnait aisement qu'elle est une fanatique et rebelle aux lois de
son pays...".
Toutes deux firent partie de la septieme fusillade qui cut lieu
quatre jours plus card, Ic Icr fCvrier. La tradition, d'apres le journal
do M. Gruget. est qu'elles parcoururent le "chemin du silence" lice•s
deux it deux et clue Sceur Odile, craignant de manquer de courage,
fut reconfortce par Sceur Marie-Anne (cette scene est reproduite
clans I'un des vitraux de la chapelle du Champ des Martyrs). On dit
aussi que le commandant d'exccution voulut ICS epargner, leur
proposant de laisser croire qu'ellcs avaient pate serment, mail
qu'clles refuscrent. (,es dc•ux lilies de la Charitc not laisse a Angers
un souvenir inoubliahlc.
("La Sermmnr Relrgieuse d'Angers "
I I decemb. 1983. n . 45, pp. 756-758)
M.d.I.R part una mejor informaci6n , consultar
- reference a los `Mrtires de Angers " La Positio "... obra de base de Luis Trianre y
P. Carnbelli . 750 p., edit. Vaticano; 200 FF en el obispado de Angers; Merlau
Andre, "Les Martyrs dAngers" , Edit. SOS, park, 1984 . 127 p.: "La Srntaine
Relrgueusr d 'Angers " n. 45, 1983 , pp. 745-771, Obispado dr Angers.
- reference cxclusivamente alas dos HH . C:C. M.5rtires en Angers : " Echos de la
Cmpagnir", 1983, n . 7-8, pp . 335-348; n . 9-10, pp . 379.387; n . 12, pp. 477-480:
"Martyres de la Foi..Sour ,41arie -Anne et Saur Odile", cdic . Rue du Bar, Paris, 1984.
70 p.
III - Homilia del P. Richard McCullen
Iglesia "San Joaquin", Roma, 20 de febrero de 1894
Aladre Rage, cari Conjralelli e care Consorelle,
vi incdlo a unirri a me in una can'ozza the sla riag^iando da Angers a
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Pargi it 2 febbraio 1640. Uno dei passeggeri e Madamigella Luisa Le Gras.
Ella e pallida, perche nelle scorse settimane e stata piuttosto male. Ha trascorso
ire mesi nella citta di Angers e la sua preoccupazione principale a stata le
trattative del contralto con gli amministratori dell'antico Ospedale di S.
Giovanni. Secondo i termini del contratto le Figlie delta Carita avrebbero
dovuto prendersi cura, come infermiere, del' poveri antntatati dell 'Ospedale.
Ma solo it giorno avanti, it 1 ° febbraio, ha poluto firmare it contralto. La
Compagnia, ella pensava tra se, e fondata solo da sei anni e per la prima voila
le Suore vengono impegnate come infermiere nella cura clef poveri in on
ospedale.
Le trattative si sono protratte a lungo e sono state stancanti. La sua
cartelta contiene mote lettere the it Signor Vincenzo le ha scritto negli ultimi Ire
rnesi per darle it suo appoggio e esprimerle to sua preoccupazione e quella delle
Consorelle di Parigi per la sua salute. Afadarrttgella comincia a chinare la testa
e a dormire pensando at I °febbraio.
Gli mini passano veloci come i chilometri sulla strada, e it 1 °febbraio
1794. Con grantle stupore vede due delle Suore con to mani legate e condotte al
campo fttorf delta cilia per essere giustiziate del on plotone di esecuzione. It
contralto firmato it giorno prima non prevedeva una tale eventuality. E
comincia a protestare: "il contralto, it contralto, e contro it contralto ". Ma It,
sembra the le due suore le rispondano: "Chi ci separera dall 'amore di Cristo...
la persecuzione... it pericolo... la
.spada... Ala in little queste cose not siamo
pia the vincitori in virtu di Colui the ci ha arnati... rte morte, ne vita, ne
alcun'attra creatura potra separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesti, :Vostro
Signore". (Rom 8, 35-39).
"Dunque dovranno essere Martini" conclude Madamigella, "I
Martini cristiani" riflette "non pensano in termini di contratto. Le
settirnane the hanno preceduto la firma del contratto sono state
settirnane di calcoli. Ma it martirio e al di la dei calcoli. Cib the
renclc i cristiani capaci di accettare it marl trio e I'amore di Dio the
si e impossessato del Toro cuore, c chi pub rnisurarc o calcolare
I'infinito, cioe I'Amorc di Dio".
"Pub darsi" si dice S. Luisa "chc queste martini on giorno
siano onorate dally Chiesa, forse quando dovra essere ricordato ai
cristiani the net servizio di Dio e (lei Povcri not non possiarno essere.
troppo calcolatori? Verra forsc on tempo in cui lc Snore inisureran-
no con troppa attenzione cib the devono dare a Dio con i loro Voti
di Povcrta, Castita, Obbedicnza e Servizio dci Povcri? Sebbene
non sia nei termini del contratto the ho firinato, the due nostre
Consorclle rnuoiano di morte violenta, tuttavia Dio potrebbe scrvir-
sene perche Sorelle di altre gencrazioni traggano torza dally fortez-
za the csse ora stanno dimostrando".
Madamigella si fa avanti per dire una parola cli incoraggia-
nmento a Suor Marianne e Suor Odile rnentre, legate insicrne,
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stanno aspettando nel cameo fuori Angers it nxnnento della niorte.
Ricorda the Nostro Signore ha pregato per lord: "Custodiscili nel
tuo Notne perche siano una Cosa cola, come noi" (Gv 17, t I ). Ha
appena it tempo per dire loro queste parole prima the ojfrano la loco vita per
Dio, senza calcolarne it prezzo.
A questo punlo si svegti6. Era ancora it 2 fehbraio 1640, ed era ancora
sulla strada the da Angers porta a Parigi, dove ratcontera at Signor [ zncenzo
cio the i accaduto. . tla intanlo ha gib preso forma nella sua mente (i6 the
scriverti 17 anni dopo a due delle Suore di Angers: "... Le Figlie di Angers
hanno avulo da 1)io una benedizione speciale per it servizio dei poueri
ammalati dell'ospedale, the Dio ne sia /odatol Una delle pratiche, the e di tune
Ie.Sorel/c, mi i sembrata eccellente., a vi chiedo di continuarla . Ed i the la Suor
Servente sia messa a conoscenza di qualunque cosa si faccia in Ospedate, e the
lei sola ne debba rendere conto dopo the ha saputo da voi, the ne siete incaricate,
come stanno le cose. Se questa pratica .sara sernpre osservala, state sicure the
tutto andra bene, e cite voi spanderele it 'buon odore' intorno, la cordiatita e
/'unione saranno cosi forti, the Sara impossibile at male romperle" (Lertere.
Suoi Scritti, p. 57b, rdiz. 1983)-
E infatti it male non ha potuto spezzare la comunione Ira Suor Marianne
e .Suor Odile it I ° fehbraio 1794, una comunione, per citare una (rase di S.
Vincenzo, "cementata dal Sangue det Divin Salvatore" (I)o(iin, "I nnrrtirns", p.
43). La comunione Ira loco e con Dio ermentata dal sangue di Cristo, a ttata, in
on mattino di /ebbraio del 1984. proclamata dal Vicario di Cristo, perche
bri/lasse net cielo, perchi sebbene a,{'ti occhi deg/i sto/ti parvero morire, esse
erano e sono "nelle mani di Dio the veg/ia copra i suoi etelli" (Sap 3, 1-9).
Amen.
IV - Prefacio (pp. 5-6, de ": tlartyre .s de la Fm... ")
Au cours des ► nois a venir, it sera certainement derttande it la
Maison-Mire des Filles de la Charite, des portraits de Sur
Marie-Anne et de Scour Odile. Presque certainement aussi. on
dcmandera des reliques de nos deux nouvelles Bienheureuses.. Or,
on ne dispose, ni de portraits authentiques, ni de reliques dc
premiere classe.
Quelles que soient Ies peintures que vows puissiez voir repre-
sentant Smur Marie-Anne et Sour Odile, cc soot des reproductions
imaginaires: elles sont inventecs. II n'v a cependant rien d'intagi-
naire ni d'invente cn cc qui concerne leur portrait spirituel. Les
lignes de la spiritualize do Saint Vincent se dessinent clairement
dsuts leer vie et surtout dans Icur mort. Cornme 1'a exprinsi• Mere
Roge, Superieurc Generale:
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"Saint Vincent a toujours pense que, Filles de la Charite, noire don a
Dieu devait alter jusqu'd celui de la vie. C'est ainsi qu'il propose aux
primieres S¢urs d'envisager le mar(re, comme un ternot gnage rendu au Christ
et a .sa doctrine jusqu 'au sacrifice total... Sur Marie-Anne et Smur Odile,
penitries de cette doctrine, apparaissent si femmes dans la Foi, que leurs
persecuteurs, Vacheron, Bremaud, se trouvent - avec fureur - dans
l'impossibilite de Its y faire renoncer. fusqu'au tame de leer vie, elles vont
dimontrer par lear attitude, leur frdilite au Christ et a son Eglise" ( Echo de la
Compagnie - 1983, p. 477).
Sour Marie-Anne et Sur Odilc n'etaient pas des fanatiqucs
poussees au suicide par quelques vagues convictions religieuses.
Elles voulaient servir les Pauvres, mais elks voulaient aussi plaire a
Dieu. II y cut, en eftet, des tentatives de dcrni -re minute pour lour
sauver la vie, alin queues puissent continuer a servir les Pauvres.
Les Seeurs rejeterent ces offres, parce qu'cllcs ne voyaient pas
comment dies pourraient se donner aux Pauvres sans commencer
par obeir a Dieu et se Bonner a Lui. Elles avaient saisi tout Ie scns
de cette phrase de Saint Vincent qui resume la vocation d'une Fille
de la Charite: "Vous Res de pauvres Filles de la Charite qui vows ties
donnees a Dieu pour le service des Pauvres" (Saint Vincent de Paul, 22 neu,bre
1650). Pour Sur Marie-Anne et Sur Odile, it n'Ctait pas question
do servir les Pauvres sans se donner pleincment a Dieu et a sa
volonte manifestee par l'Eglise et la Communaute. C'est pour cette
conviction-Ia qu'ellcs allerent au martyre.
Quant aux reliques, it n'y en a pas. Du moins pas de relique
"de premiere classe". Le chapelet casse de Sur Odile et le livre de
pricre tres usage de Scrur Marie-Anne nous parlent pourtant plus
que leurs ossements. Pour ces martyres, comme pour toes Ics
autres, la priere a etC la source de Icur force. La tradition rapport(
que nos deux Filles de la Charite sont allccs a la mort en ituplorant
l'intercession dc Celle qui est la Porte du Cit-I. Sept ans a pcine
separent lc martyre des Seeurs d'Angers de la naissance de Sainte
Catherine Laboure. II nest pas fantaisistc de notre part de penser
que, lorsque Notre-Dante disait a Sainte Catherine qu'elle aimait la
Compagnie, elle pensait a ces deux mernbres de notre CommunautC
qui, par une froidc matinee de fevricr, quclque trente-quatre ans
plus tot, avaient tnarche courageusenient vers le Champ des
Martyrs a Angers, et I'avaient SuppliCe, elle, la Mere do Dicu, de
]cur rnontrcr Jesus, la Inuit de scs entraillcs.
Richard McCullen. c. m.,
Supcrieur General des Pretres de Ia Mission




En los dos primeros meses de este ano 1984 , se puede mencionar algunas
actividades : entre ellas. las siguientes.
El Superior General se encontraha en Paris at arnanccer del Nuevo Ario. Pero
en la noche del dia 2, acompanado por el Secretario General . viajaba it visitar la
Prov. de India. lJna Provincia en juvenil expansion; on rites de animados dialogos y
gozosos encuentros. El 31 ya esta do vuelta a Paris. El I dr febrero, con cI Consejo
General de las Hermanas , visita a Angers, a] lugar del martirio de las dos futuras
Beatas HH.CC. El 2. ]a tradicional petition que le pace la Madre Roge para Ia
renovation do los votos de las Hermanas: y. de noche, regreso a Roma. Del 10 al 17
de febrero, acompanado por el P. Wypychy. a los que se unio despues el P. Ruzsik
como intcrprece , visita a la Provincia do Hungrfa. Una visita extraordinaria: se pudo
hablar con casi la totalidad de los cohermanos y la gran mayoria de las Hermanas,
con varios obispos, y fueron hucspedes-coin ensales del Cardenal de Budapest. Uri
gran consuclo para todos y codas. Apenas de regreso a Roma, cl 1'. McCullen
participa en los actos dr los dias 19-2(1 (Beatificaciiin do las dos HH.C:., cl ( ronica
precedence). Y. en Casa, prosiguen consejos . reuniones , corresponden(ta .. v con
bucna salud-
El P. Perez Flores , a principios de cncro, en la casa de Maria Imntacolata do la
via Ezio, da varias conferencias. El terra es el remit del dia: comparacion entre las
C:onstituciones CM y las de las Hermanas. Asisten Visitaclores, Visitadoras, y
Directores Provinciales de Italia; encuentro organizado por la Comision Mixta CM
e HH.CC.; unos 90 participantes con Padres y Hermanas. Del 2(1 al 22 de rnero,
otras charlas a las Hnas . Sirvientes de la Provincia do Napoles, sobre las Constitucio-
nes de las HH.CC. El Ia de febrero pane para Puerto Rico; alli, durante una
scmana , charlas it los Padres sobre el nuevo C 6cligo do Derecho Canonico, mientras
el P. Braga las da sobrc Liturgia. A partir del 16, esta vez en Lirna, otra scrie de
charlas sobre el rnismo terra y, luego. predicaciiin de un retiro a Jos coherinanos; a
continuation, visita fraterna a las casas.
El 26 de cncro, cl P. Wypych terminaba so visita it la Provincia de Roma que
habia iniciado a mediados de diciembre, con varias intcnupciones por los Consejos
en la Curia. Va y viene continuamente. siemprc sonricntc. y tambien contestando
siempre : "tutto bene, tutto a posto". E. P. Graziello , cl 14 de encro regresa de su
visita a Taiwan; en seguida se pone it tcclcar su informs'. A principios de febrero nos
trae dos huespedes seglares de In Orden de Malta (tin adrninistrador y tin m('dico);
estan preparando una ayuda y so viaje at I.ibano, viaje que se dernora varios dias por
Ins bombardeos y falta de cornunicacionrs: por tin los dos seglares pueden viajar
utilizando diversos tipos de navegacion maritinia y acrca. El 22 de frbrero. cl .
Gaziello pane Para una visita a [as rnisiones de Etiopia; a fines de mes, comunica
que encuentra dificultades para traslatlarse at sector norte, El P. Rigazio , el 13 de
cncro, da, a las Hnas. Ec6nomas de las cinco provincias italianas, charlas sobre
administracidn de los bienes segun. S. Vie ente y Sta. I.uisa: el 20 dc ii•i,rero regresa
do Napoles donde ha clado unas charlas a los cohermanos-economos sobre pobreza
viccnciana y administration de hienes . En febrero, los PP . Almeida, Sheldon y
Festari pueden participar a varios actos del Ano Santo dc los religiosos v del clero
choc esano.
A principios y it rnediados dr frbrero tencrnos rn In Curia dos ocasiones de
homenajear a cohermanos: at P. Myles Rearden, superior de nuestros vstudiantes en
Nigeria, recientenrentr doctorado i n filosofia en el Angelicum (St. Tomas) (()It unit
tens sobre "John Rawls - A Theory of,Justice: its Consistency and its Adequacy". En
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cambio son los 50 atios de sacerdocio, que cumplira en junio el P. John Zimmer-
mann. que nos dan la oportunidad de saludar al quc fuera Asisteni e Ceneral.Con el
P. Charles Shelby, director de Ia obra -Mcdalla M ilagrosa' en USA-Midwest, cl P.
Zimmermann , siernprcjovial y dinamico , habia venido a Roma para la Aeatificacirin
de las dos HH.CC, de Angers.
NAPOI, ES - De una visita a la mision de Eritrea
Sono appena tomato dalla visita alla nostra Missione di Eritrea
dove ho partecipato, Io scorso 27 novembre, all'Ordinazione Sacer-
dotale del nostro Confratello, Hagos '1'ewolde. Credo the sia inte-
ressante conoscere la vita, l'apostolato e i problemi della nostra
Comunita Vincenziana nel Nord-Est dell'Etiopia.
La nostra provincia continua it lavoro iniziato nel 1839 da San
Ciustino De jacobis, prima Vicario Apostolico d'Abissinia c ritcnu-
to dal Cattolici come it Padre della loro Fede. Dopo S. Giustino tint)
al 1893 hanno lavorato i Lazzaristi . Hanno poi ceduto it posto at
Cappuccini della Provincia di Roma quando it governo italiano n(-l
secolo scorso s'impossrsso dell'Eritrea.
Net 1945 i Vinccnziani della Provincia di Napoli con Mons.
Salvatore Pane C.h1., gia Prefetto Apostolico del 'I'igrai, si fernta-
rono a liebo, a 11 Km da Saganeiti per iniziare on lavoro
missionario net luogo clove venivano conservate le spoglie dell'Abu-
na Jacob. Furono costruite le case religiose per i Prett della
Missione e per le Figlie della Carita e s'iniziarono Jr prime open
apostolichc: ambulatorio per 1'assistcnza sanitaria all(- popolazioni
di Hello c dintorni, un orlanotrotio per ospitare hanrhine e bambini
rimasti privi delle rnadri, it piu Belle volte dreedute durante la
prima gravidanza. una Scuola per la formazione dclla tioventu, una
Scuola Apostolica per la formazione (lei nostri Aspiranti, un Aspi-
rantato per la formazione delle ragazze the sentono tin germs di
vocazio it per la Contpagnia dcllc FiglIc dclla Carita, it presernina-
rio per Ic vocazioni delltt I)iocesi di Asmara.
Sulla tomba di S. Giustino doveva essere costruito tin santua-
rio per it quale fu benedetta la prima pictra nel giugno del 1961.
L'aitivita del Confratclli e Belle score continuo screnatnente
fino al 1)74, anno della rivoluziont' socialista in Etiopia.
Attualmente la nostra Comunita cli Heho ospita giornalmentc
100 person(-: 5 Confratelli sacerdoti, 7 Figlie della Carita, 6 Novizi
Chierici Bella nostra Congregazione, 32 Alunni Bella Scuola Apo-
stolica the frequentano le scuole fino alla 8' classe. 23 Aspiranti
Belle Figlie della Carita, 50 Orfani. Alla Mission(- ogni niattina
giungono poi da tutta la zona 400 bambini per frequcntare la scuola
prirnaria.
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Data l'ubicazione di questa nostra Comunita, situata nell'en-
trotcrra, c costante it pericolo e la minaccia dei gtrerriglieri chc
sews() si presentano alla nostra casa per minacciare, ricattare e far
razzia di quanto possiede la Missione. In passato si sono iniposscs-
sati delle diverse auto di propricta della Missionc, obbligando i
Confratelli e le Suore it trasportare quanto occorre per la vita con
l'aiuto di mull e di cammclli.
Ho costatato the la Provvidenza veglia sit quella Comunita,
nonostante la crisi, le diflicolta dei trasporti e it costo di quest
ultinii, nulla manca di ciu chc c strettamentc necessario per it
rnalitc•nintento.
Ad Astnara la nostra Comunita c present( dal 1969 con una
Casa destinata alla formazione (let nostri Stud(nti, La Provincia vi
costrui un cdificio net 1973 c•he it governo ctiopico ha nazionalizzato
net 1982, destinandolo come pensionato per i giovani studenti
dell'universita di Asmara. I nostri sono ospiti in un alloggio di
cmergenza, molto ristrctto per it numero (lei cornponenti la Comu-
nita. Questa e formata da i Confratelli, 25 giovani Belle Scuole
Superiori, 4 studenti del bicnnio di Filosofia. Di passaggio devo dire
che i Teologi della nostra Missione, in numero di cinquc, risiedono
a Napoli e frequentano la facotta teologica de•II'italia Mcridionale.
Da alcuni anni c stata presa la decisione di portare in Italia gli
studenti di Teologia per assicurare loro una forniazione teologica
pin Serena e complcta.
I nostri Confratelli di Asmara oltre al lavoro formativo, svolgo-
no attivita pastorale in una parrocchia aflidata alla Comunita• in
una detle zone pin povere (fella citta; un Confratelto. poi, presta la
sua collaborazione at Scrninario Diocesano per I'insegnamento ed e
slat() rletto dai colleghi conic prefetto degli studi,
Lo scorso anno abhienno costituito in Eritrea un Superiors
Rcgionale per mcglio coordinare le attivita dc] Confratelli e assicu-
rare una presenza pin continua. Tale incarico c stato affidato al
Confrateilo della nostra Provincia, ABBA SEMERE-AB MI-
CHAEL, the risiede ad Addis Abeba e lavora net Segretariato
Cattolico come responsabile del dipartimento per la pastorale.
La situazione politica non permette attualrnente un lavoro
vinccnziano a largo raggio, i Confratelli portano avanti le opere gia
iniziate e lentamente, con prudcnza tentano nuove esperienze:
inissioni al popolo, contributo per la formazione spirituale del Clero
locale.
E' in prospettiva una collaborazione apostolica con i Confratelli
Vincenziani di Olanda che lavorano nel Sud.
Per creare una nostra presenza fuori dcll' Eritrea i nostril
Confratelli sono impegnati net cameo della pastorale vocazionale e
(fella forrnazione di quanti chiedono di sperimentare la nostra vita.
- 30 -
Le difficolta economiche non sempre ci permettono di aprire le
porte a quanti ne fanno richiesta.
La Missione di Eritrea e a carico esclusivo della nostra Provin-
cia Religiosa. Alle spese ordinarie si aggiungono interventi straordi-
nari: viaggi per i Confratelli Etiopi, the hanno bisogno di cure
medico-sanitarie e qualche volta interventi, spese di viaggio per
coloro che dovranno frequentare torsi di aggiornamento e di
formazione.
Finora ]a Provvidenza non ci ha abbandonato e spcriamo chc
in futuro non ci venga meno la collaborazione e ]a solidarieta dei
nostri benefattori.
( Extracto de un informe, Reniamino DE PALAL4 C.M.
17 dicieinbre 1983) Vis. Prov. Napoli
ORIENT - Sous les bombardemants a Beyrouth, un courageux
message de Noel
A cause de son contexte ei de son contcnu on a juge utile reproduire ici la circulaire
que le Visiteur de la Prov. d'Orient a dirige a ses Confreres lors de la Noel 1983.
Mes bien Chers Confreres.
Ecoutant le style lugubrement apocalyptique par lequel le Christ decrit la
fin du monde, nous croyons lire un quotidien de chez nous: la guerre meurtrit
les 2/3 du pays; la famine menace des milliers d'economiquement foibles; la
destruction de villages entiers dans le Chouf, le :'Ford et la Bekaa a mis sur les
routes de I'exode des milliers de sans abris; des chretiens sont egorges comme des
bites d'ahattoir; des eglises et des couvents sont incendies et rases; des `faux
prophetes" annoncent toutes especes de solution-messie; des enfants, des
femmes, des vieillards s'entassent comme des animaux, en quite de securite,
sous les escaliers, dans les parkings souterrains ou dans I'encoignure encore
debout d 'une maison a moitie detruite; des hommes forts comme des chines se
mettent a trembler comme feuilles a I'automne au moindre bruit sec; nos
pharmaciens dispensent par quantites calmants et tranquillisants; et c'est
Presque "l'abomination de la desolation" quand nos eglises sont plastiquies et
profanees...
Et pourtant aucun journal ne terrnine ses articles par cis mots: "Quand
ces evenements commenceront a se produire, redressez-vous et relevez la fete, car
votre delivrance est proche". Il faut titre un "illumine", un `Jou" ou un Dieu
pour oser s'exprimer ainsi.
fe ne suis, grace a Dieu, ni illumine, ni fou, mais, fort de la force de
Celui qui me fort:fie et confiant dans lafermete granitique de sa parole, j'ose
vous dire: "Redressez-vous et relevez la tile. " (Lc, 21:28).
Oui, Mes bien Chers Confreres, car nous sommes les Bens de I'esperance
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puisque nous sommes deja entres dans le Royaume de Dieu, bien que ce
Royaume demeure une realite spirituelle qui n'est accessible qu'a la foi. C'est
noire foi, en effei, qui est le motif inebranlable de noire esperance. Le Royaume
de Dieu inaugure par Jesus dans la Creche est une histoire d 'amour entre un
Dieu Pere tout Puissant et un fits unique aime d'un amour aussi gratuit
qu'infini. Nous axons pour Pere, un Dieu, et ce Dieu nest et ne peut etre
qu'Amour. Son Amour lui fait faire des Polies pour nous arracher aux griffes du
peche et nous rendre noire image premiere, gloire de Dieu. En outre ce Pere est
Providence et comme tel II a, a noire egard, des entrailles de mere. Il ne peut
doncjamais nous abandonner a notre sort et Il accepte de subir dans sa chair,
jusqu'a la fin du monde, la souffrance du moindre de ses enfants.
Un autre motif de noire esperance c'est surtoul le Mystere Pascal. Il a
fallu que le Christ souffrit et mourui afin qu'Il ressucitdt. Et comme le disciple
n'est pas plus grand que son maitre, it Taut que nous passions Par la rneme vote
etroite, par le merne chemin de croix el que nous traversions les affres de
I'angoisse et de la moil pour que nous mentions de pariiciper a sa resurrection,
gage de la noire. Fits de l'Eglise et en Eglise, noire esperance est comblee parce
que noun aeons deja rep, les fruits du Saint Esprit, Realisateur de noire salut.
(Gal, 5:22).
Si la foi est le motif de noire esperance, c'est la parole de Dieu-Verite qui
en est lefondement inebranlable. Dieu en qu'il n'y a et ne peut y avoir aucune
erreur possible. Par so parole Dieu a tree de toute eternite l'homme et son
univers el cette creation continue jusqu'a la fin du monde. A l'homme pecheur
par orgueil, Dieu a promis un Sauveur el it a accompli sa promesse: la Creche
et la Croix en sont la preuve irrefutable. C'est que la parole de Dieu esi quelque
chose de solide, de ferme, de rocheux, sur lequel on peut s 'appuyer sans crainte
d'eire decu. Elie est synonyme de fidelite. Dans toutes ses interventions dans
t'histoire de son peuple, c'est le Dieu fidele qui agit, c'est le Dieu d' une settle
Parole, celle qu'II dins "quand les temps seroni accomplis" en son Fits
Bien-Aime en qui "II a mis toutes ses complaisances". "Ton Dieu est le Dieu
fidele qui garde son alliance et son amour pour mille generations a ceux qui
I'aiment ". (Dt, 7:9).
Mais toute intervention de Dieu en faveur de son peuple est pour lui faire
grace, pour le liberer. Pour noun aussi, le Christ est moil pour nous liherer une
fois pour toutes: "C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a
liberes" dil Saint Paul (Gal, 5:1) el Saint Jean en echo: "La verite nous fera
libres" (Jn, 8:32). Pour nous, croyants, donc seule la foi-verite nous rend
libres, i.e. elle nous donne le pouvoir de vivre dans I'intimite du Pere, du Fils
et du Saint Esprit et donc dans I'intimile dufrere. Bannissons alors de noire
langage tout mensonge; que nos rapports avec nos freres soient aussi solides que
le roc ; que noire out soil un out sans peur enJesus-Christ (II Cor, 1:20) et
que noire non soil un non sans reproche ni rancune . Ainsi "par lui nous
pouvons dire Amen" (II Cor, 1:20). Nous serions traitres etfils du "Pere du
mensonge " (Jn, 8:44 ) si noire communication entre nous avail un autre
fondement que la parole de Dieu i. e. le Christ. C'est une attitude fondamentale
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d'authenticite et de aeracite que nous devons avoir le .r uns a 1'r.'gard des autres;
une attitude de fidelite sans tromperie ni duplicite ; bref, it nous ,faut etre des
" hommes de verite " ( Ex, 18:21).
Pour cela ilfaut avoir le courage de "faire la verite en nous-memos (]n,
3:21); d'abord , i.e. d'avoir ce regard lucide et penetrant sur les motifs de nos
actions et de nos comportements afin den elgguer tout ce qui a pear de "venir a
Ill lumiere" et de les laisser transpercer par les rayons lumineux et purificateurs
de la croix. Faire la verite autour de nous ensuite, i. e. dissiper les rnalentendus,
oser faire le premier pas vers son frere , avoir l 'audace de parley, non pour se
justifier, se disculper et encore rnoins se defendre , mais pour chercher Bans la
douleur , la verite liberatrice . Faire la verite dons noire rie enfin , i. e. que tout en
nous soil transparent a nos Freres, nos supe'rieurs et noire Communaute.
D'ailleurs "rien n 'esl voile qui ne sera devoile , rien n 'est secret qui ne sera
connu " ( Mth, 10 : 26). Que nos actions , nos amities, nos engagements
apostoliques et nos initiatives pastorales soient non settlement connus par nos
Freres, mais v&-us darts la lumiere de la fraternite ou de la benediction de
l'obeissance.
Ainsi nous serons reellement dans " ['Esprit de verite " (In, 14:17), le
Paraclet , celui qui a pour mission defaire de nous des "temnins" de ['esperance
qui est en nous" ( Pierre , 3:15), i. e. du salut apporte par Dieu a lour les
hommes , salut inaugure a la Creche et s'epanouissant en eternity dans la
glorification du Christ souffrant et humilie.
Si I'espyranee nous porle a vivre dons la simplicite, la clarte, la verite et
la lumiere a l'egard de nous-memes et des autres, cello meme esperan(e devrait
dynamiser toute noire vie: "C'est enracinee dans la foi et dans la confiance que
['esperance pout se deployer viers 1 'avenir et soulever de son dynamisme la vie du
croyant " (Theo[. Bib., p. 382 ). Nous aeons a vivre celte esperance au milieu
el darts noire monde , maintenant plus que jamais. Des cris d'alarme s'ylevent
de noire L,l;lise d'aujourd 'hui, ici au Liban comrne partout ailleurs, pour nous
rappeler noire devoir premier . Mier, c'elail l'E{'lise qui nous interpellait par
son Encyclique sur la Progression des Peuples " Populorum Progressio ".
Aujourd 'hui c'est noire Gglise locale , par l'intermediare de l'Assemhlee
Generale des Pairiarches et des eveque.s reunis a Kaslik sous la Presidence du
Cardinal-Patriarche Khoreiche , qui nous rappelle que l 'homme est le centre des
creatures , qu'il devrait jouir de ses droils (humains oil divins) et rcrnplir ses
obligations sociales car it esi l 'elymeni moteur du developpement de la societe,
i.e. que 1'ordre divin de la charite a ses,fondaments dans noire ordre humain
base sur la justice et to liberte.
Or dans la Communaute que nous formons avec nos Freres Libanais,
quelle esperance avons - nous vecue aver eux? Nous aeons partagr avec eux la
peur; nous nous sommes ierres comrne eux dares les recoins do nos maisons; nous
avons vycu comrne eux dans 1'ohccurite faute d 'eleclricite: nos maisons onl ete
atteintes par les obus, meme partiellement detruites comrne Pont ete les lours;
nos Confreres , commes leurs parents, ont ete blesses on meme tuffs... All niveau
humain nous aeons partage le sort de nos freres Libanais, mais noire
compotement etait it adeyuat ? Leur avons - nous ojfert ce qui lour etait dti pour
les aider a se libirer du poids des besoins vilaux quolidiens qui les prioccupe?
Its atlenden i de nous un signe d 'espirance , its attendent gut nous soyons pour
tux ce signe d'espirance.
Aujourd'hui plus que jamais noire Saint Fondateur noun interpelle; ii
demeure Bans les valeurs qu'i/ a vicues, dans son mode de vie, dans son action
et sa re' lexion le modele de l 'Incarnation pour sa sociiti et la noire . C'est dons
des temps apocalyptiques commc crux que nous vivons aujourd'hui, que cette
grande figure, loute empreinte de honti, d 'humiliti, vivant la justice dans la
pauvreti... now interpelle. Est-il toujours vivant en noun?
C'est le moment ou jamais nous devrions imiter Saint Vincent. Pour nous
la Mission n 'est plus dans It loinlain . Elle est a noire portie ft It pauvre a noire
Porte. 11 s'agit pour chacun de se mohiliser sur place. Mettant de cote nos petits
problemes personnels et corninunautaires, ripondons aux appels quoli-
dien.s de ceux qui attendent de nous non settlement l 'Espirance qui est en noun,
mail le pain dons lour estomac a heroin, le rnanieau qui richauffera leurs
membres transis , le mot aimable qui leur rendra le courage et I'espoir.
Ouvrons-leur non settlement nos coeurs, mat's aussi noire temps, nos maisons,
nos pensies . Tout cela bien stir apris Its avoir portis devant Dieu dons nos
priires et sur noire patine a I 'offertoire. Now aurions pris ainsi une part active
dans It service immidiat du pauvre en attendant de prendre une part aussi
grande dons !'organisation dune sociiti plus juste, tote fois to pair revenue.
N'esl-ce pas la ce que nous dicte noire Poi? N'esl-ce Pas ainsi que now
timor gnerons face aux laws engages comme nous dots trite ,grgantcsque oeuvre
de sauvelgge, du Yystire qui est en now et qui n'est autre que noire vision de
Dieu dans 1'homme, qui est en ,fait, la seule vraie?
Que noire .'Foil de cettt annie Passe de now sous la motion de
!'Esprit-Saint Its timoins courageur, ftdiles persivirants et joyeux de la Brandt
et settle vraie Bonne Nouvelle apportie au monde par I 'Er fant de la Creche:
Rijouissez-vous, it vous est ne un Sauveur. Il vient vous sauver et ce salut est
proche. Redressez done la Or et marrhez dons la veriti.
Tout en vous souhaitant un. Joyeux Nail a vous, vos parents et vos amis,
je voudrais que dans toutes nos Communautcs Ics festivites extc-
rieures soie•nt supprimces cette annie . .Vow serions ainsi plus proches de
ceux pour qui Noil est fait de trisiesse. de deuil, d'inquietude et d'insicur ti.
je Pais mienne , en tenninant , cette priire de Saint Vincent: "Faites-nous
part Seigneur de votre simpliciti qui a iii si irninenie en vous; remplissez
chacun de nous de cette action de simplifier. C'est la priire que nous vous
faisons en unite de coeur et avec la con fiance des enfants a Ieur Pere. Prisentez,
s'il vous Plait, a la Majesti do I'ere iternel nos disirs et nos intentions, nos
paroles et nos oeuvres . a ce qu 'II en soil a jamais glorifii. Amen ". (Cont. du
14 mars 1659).




,'b'ola rdih,ri, a fines de tebrrru 1984, it pesar de Jos continuos bombardros en
Bevrouth v de as acciones bidicas en el L,ibano, nuestros eohe•rmanos, cones las
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Hermanas , no han sufrido vfctimas en sus lilas : en camhio las perdidas matcriales
son grandes en nuestras casas o de las HH .CC. Todos ellos ayudan a los refugiados
en los centros nuestros quc adn pueden servir, dcbiendo pasar, sin embargo . muchas
horas en Ins sotanos y a la sola loz de las velas.
CHINA - Una curaci6n milagrosa que se atribuyc al P.
Slattery
De una carta del P. ,Joseph Chow G. M. y dirigida al P. Superior General,
damos este extracto:
"Une lettre de mon neveu Francois (residant en Chins conti-
ncntalc), dates du 30 juin 1983, me disait que mon frere jean ctait
gravement maladc, quc dcpuis Ic 19 juin 11 ne pouvait plus manger
ni bouger, quc la pression du sang, do 90 etait descendue a 50, et
qui les medecins jugeaient que la mort s'approchait. J'ai rccu cette
lettre le 11 juillet 1983, via Hong-Kong. Aussitbt j'ai demande a
roes paroissiens de faire une neuvaine en honneur du P. A \ illiarn
Slattery Bans le but d'obtenir (pour mon frere en Chine Continen-
tale) une amelioration ou plutot tine bonne mort, en disant 'trois
vows saluc Marie', avec 1'intention Cie sauver Ies times du Purgatoi-
re afin qu'elles obtiennent de Dieu la grace de garden le maladc, et
avec trois invocations: 'Pere W.M. Slattery, priez pour noun et
mon frere maladc'.
Voici Ics details de la guerison donnes par mon neveu Francois
dans une lettre du 20 juillet 1983: 'le 10 juillet I'etat du inalade etait
desesperC; la circulation du sang s'arretait souvent dune minute a
I'autre et les medecins ont donne I'ordre de preparer le cercueil, etc.
Le mcmc jour, avant midi, le roalacfe a rccu le sacretnent de
l'onction. Les habits des morts et le cercucil ctaicnt prcts. Cepen-
dant la tote du malade restait lucide, Bien (lu'il n'avait pas mange ni
bu jusqu'au 17 juillet. Chose ctonnantc, de bon matin, cc 17 juillet
1983, le malade a dernande quclque chose a manger: it a pu manger
on bol de riz liquids, ce qu'il n'avait pas pu faire depuis le 30 juin
1983. Le 19 juillet, fete de St. Vincent de Paul autrefois, IC maladc
non seulement mangea cornme tout le monde, mais memc it a
quitte Ic lit et marche comme les autres bien portants.'.
Le 20 janvier 1984 j'ai rccu une lettre de mon neveu Francois,
datee du 9 janvier, toujours via 1-long-Kong et it rue dit que Ie
malade d'autrefois se porte bien, malgre la faiblesse depuis 1967 et
assiste a la Messe et conrmunie chaque matin a la maison et que
l'etat de gu(_rison est durable et stable. Voila pourquoi je considers
que cette guerison inopinec est a attribuer a 1'intcrccssion du P. trey
aims William M. Slattery. Je crois quc jc doffs vous Ic conununi
quer, rnon T.P.H., dans le but de Ic publier dans Ia VINCI?NTiA-
NA, si vous lc jugez a propos".
Joseph CHOW C.,11
Ic 10 kvricr 1984 i Szc-Het (Taiwan)
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APOSTOLATS VINCENTIENS
Missions populaires , education clans I ' Univcrsitc,
collaboration aver les "Dames de Ia Charitc"
UN /'O' DI STA TIS77CA
SULLE MLSSIONI AL POPOLO
di Arturo MARINI C.M.
Roma . dicembre 1983 (a)
La statistica non a soltanto quclla cosa per cui, se in un anno in
Italia si rnangiano due polli a testa, to ne inangi quattro e io
nessuno, ma r una vera e propria scienza the puu servire a vedere
con esaltezza ciii the e stato fatto e a organizzarlo rrteglio per
l'avvenire.
Noi Vincenziani ddla Provincia Romana abbiamo gia un preceden-
te "originate" in qucsto Campo: quattro grossi volumi manoscritti
raccontano dall'inizio, giornalrnente e fedclmcnte, tutto it lavoro
svolto dai Missionari nelle Missioni al popolo. Non si tratta di una
vera c propria statistica, ma di "Relazioni delle Missioni" nellc quali
pert Sono contenuti multi Bali statistici, the Sono stati studiati e
raccolti piu volts da esperti c amatori, c pubblicati anche di resents,
come it prczioso volumetto del Salesiano Giorgio Rossi (67 paginc,
1981), intitolato "Missioni ['incenziane, religiosith e vita sociale nella
Diocesi di Tivoli nei secoli X171-XIX".
E giii S. Vincenzo aveva piu volte fatto stendere delle relazioni
sull'operato dei suoi Missionari per farlo conoscere anche agli altri
confratelli lontani: non per nulla 11 primo volume dcllc "Relazioni
delle.ifissioni" inizia quando S. Vincenzo era ancora in vita, anzi in
piena attivita, c cio^ net 16-10.
Penso sia bone dunque continuare questa antica "tradizione",
c non per una stupida e vacua vanagloria, ma per riaffermare the it
ministcro delle Missioni i stato scmpre (r quindi dove continuare
ad essere) it ministcro fondatuentale Bella nostrc Congregazionc,
the (conk diceva it Fondatore) si chiatna appunto "della Missions-"
(cf'r. Regole Comuni, cap. Xl, 10).
Mi litniterb a prenderc in esame gli ultimi Cinque anni di
Missioni (1979-1983), anche se non si tratta di nessun piano
(a) Bullet. Vine., a. 45, n. I, Gen.-Feb., 1984, Roma, pp. 2-5.
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quinqucnnale precedentemente stabilito, ma casornai di un piano
quinquennale " a posteriori"...
Gli anni settanta, specialmente find at 1976 , sono stati vera-
inrnte anni di grave crisi per le Missioni . Col 1977 qualcosa
(ornincia a muoversi, per tornare a una situazione accettabile (6
Missioni) net 1978 , c ancora pit net 1979 e 1980.
Net 1981 ( dal 2 at 7 febbraio ) ci fu 11 I Convegno P'a.,onale sulle
Aissioni al popolo , the fu certamcnte tin salutare scossone per (title le
Comunita deditc : rlIe Missioni populari ( dopo tanti anni di quasi
vergognosa assenza ) e una presa di coscienza per \'escovi c sacerdo-
ti sull'importanza di queste Missioni ( anche it nuovo Codice di
1)iritto C anonico ne parla at canone 770 ). O ggi infatti le richieste di
Missioni Sono continue , e sernbra quasi non ci sia modo migliore
per celebrarc una ricorrenza parrocchiale o diocesana the organiz-
zarc una Missione popolarc.
Non sono uno studioso di statistica e so the e difficile mano-
vrarla con esattezza. rna esporro i dati in mio possesso, lasciando
poi agli altri di elaborarli e di tirarne Belle conclusioni.
Nel 1979 abbiamo fatte 15 Missioni cos! ripartite:
DUE con an Missionario: una di 21 giorni, una di 30 giorni.
(iNDIC'I con due Missionari: ire di 8 giorni, Cinque di 10 giorni, due
di 12 giorni, una di 15 giorni, (piit 2 Novizi, Figlie Bella Carita
e altri Missionari per Centri di ascolto).
DUE con tee Missionari: per 15 giorni, (pit altri Missionari per
Centri di ascolto).
Ncl 1980 abbiamo fatte ben 25 Missioni cosi ripartite:
OTTO con un Missiona,io: una di 7 giorni, una di 9 giorni, clue di 10
giorni , due di 12 giorni, una di 14 giorni, una di 15 giorni.
SEDICI con due Alis. cionari : una di 8 giorni, ire di 9 giorni, clue di 10
giorni, sette di I I giorni, una di 12 giorni, clue di 17) giorni.
('NA con Ire Missionari: per 15 giorni.
Net 1981 abbiamo fattc 19 Missioni cosi ripartitc:
SF.77E con an .tliccionario: una di 8 giorni. due di 9 giorni, una di 10
giorni, due di I I giorni, una di 15 giorni.
NOl'E con due Missionari : quattro di 9 giorni, una di 1 1 giorni, due
di 12 giorni, due di 15 giorni.
TRIi' con Ire Missionari: una di 10 giorni, una di 15 giorni, una di 16
giorni.
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Nei 1982 abbiamo fatte ben 12 Missioni , ma molto impe-
gnative perchc direttc a grandi parrocchie di citta che richiedono
molti Missionari (spec:ialmente per i Centri di ascolto) e quasi
sernpre per 15 giorni (come Cesena, Terracina e una Parrocchia di
Rorna):
THE con un Mis.sionario: una di 8 giorni, una di 10 giorni, una c1i 15
giorni, con i Confratelli di Napoli.
THE con due Missionari: una di 10 giorni, una di 12 giorni, una di 13
giorni.
QUA TTRO con treMissionari: per 15 giorni, (piu Figlie della Carita).
UNA con qualtro Missionari: per 15 giorni.
UNA con cinque Missionari: per 15 giorni, (piu 5 Confratelli di Napoli
e 4 Confratelli di Sassari).
Nei 1983 siamo scesi addirittura a 9 Missioni , tre delle quali
per6 (Ozieri, Corropoli c una Parrocchia di Roma) hanno irnpe-
gnato hen 24 Missionari, 10 Figlie della Carita c 6 1Vlissionarie
laiche:
THE con un Missionario , per 9 giorni.
UNA con un Missionario , per 10 giorni.
UNA con due Missionari, per 10 giorni.
UNA con tre Missionari, per 15 giorni.
DUE con quattro Missionari , per 15 giorni , (piu Figlie della Carita).
U1VA con cinque Aissionari, per 15 giorni, (piu Figlie della Carita).
Volendo tirare ora qualche conclusione , possiamo riassumere
cosi i dati precedenti:
In questi cinque anni : 1) abhiamo fatte 80 Missioni;
2) abhiamo avuti 17 Confratelli impegna-
ti a tempo pieno;
3) abbiarno avute 173 presenze nelle va-
ric Missioni;
4) abbiamo avuti 952 giorni di predica-
zione.
Continuando questo discorso conclusivo, si pub anche notare
che, dividendo i 952 giorni di Missione per le 80 Missioni fatte, la
media c1i ogni Missione e di circa 12 giorni (esattatnente 11,9).
Si potrebbe aggiungerc anche che, oltre i 17 Confratelli impe-
gnati nelle Missioni negli anni 1979-83, ce ne Sono ben altri 25 (di
quelli, s'intende, ancora viventi) che hanno predicato una Missio-
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nc, o molte, o moltissime (altra interessante statistica che si potreb-
be fare). C'e poi un Confratello del Collegio Alberoni di Piacenza
che fa Missioni a tempo picno, rna non ne abbiamo l'elenco in
questo momento. Ora, 17 + 25 + 1 fanno 43, che c oltre it 50% (lei
Confratclli viventi della nostra Provincia: ma, attenzione agli
scherzi Bella statistica... Certo c che, se tutti i Conf'ratelli chc hanno
partecipato alle Missioni (almeno (Iuelli ancora in buone condizioni
fisichc) riprendessero questo "fondamentale" ministero della nostra
Comunita, it problema delle Missioni potrebbe dirsi quasi risotto!
Si potrebbe infrne rilevare che, nella media dells Comunita
missionarie (1), puo essere consolante costatare the, su 82 sacerdoti
della nostra Provincia Romana, ben 17 (piu uno a Piacenza) hanno
partecipato alle Missioni in questi ultimi Cinque anni: dunque con
una media del 20 %
Ma, se torniamo al discorso inizialc, questo e ancora porn
perche, oltre a quanto riafferma con forza l'articolo 18 delle nuove
Costituzioni, lutti i Alissionari di S. Vincenzo fanno on quarto Voto
(dopo quelli di Pover-ta, Castita, Obbedienza) che c di dedicarsi per
tutta la vita alla salvezza del' poveri delta campagna: un voto che li
qualilica conic addetti alle Missioni at popolo e nello stesso tempo Ii
diversifica dagli appartcnenti alle altre Comunita.
Lo avevano capito cosi bens i primi M lissionari che, quando
non Grano impegnati direttamente nelle Mission], scrivevano at
Santo Fondatore, tirnarosi di non adempiere questo quarto Voto (vedi
Letters pubblicate dal Coste 1707, 2683, 2847). e S. Vincenzo
rispondeva chiaramente: "Lo scopo del noslro Istituta esige che not non
acceltiarno nessun'altra opera se non alla condizione di pater dare Missioni in
campagna, perche' altrimenti non adempiremmo it disegrta di Dio su di nos"
(LC 1822). E ancora: "...ci vorrebbe quasi tin angelo del cielo per
persuaderci essere volonta di Dio che ahbandoniamo quest opera
(delle Missioni at popolo) per prendcrnc un'altra" (L 581). (Vedi
anche tutto 11 capitolo V di "Perfezione evangelica", II edizione, pp.
164-162).
Davanti a eerie argornentazioni, tutti dovrernrno sentirci aline-
no un po' scossi... ed allora la media-statistica dells. Missioni
salircbbc alle stelle!
(I) Pcr la nostra Comunita valga quanto segue : " Recentemente it ministuro
Belle missioni lal popolo ) ha registrate un declina. Diamo uno scuardo all-
statistiche. Nel 1972, i confratelli impegnati it tempo pane nelle missioni al popolo
erano 289 , cioi• it 6,27% del totals dci rnenrbri d-11a Congregazione . Ncl 1978 it
numero cra sceso a 129 e la percentualc a1 3,23 i% . Nel 1981 ... soltanto 80 dci 3.587
confratelli si dedicavano it tcrnpo pieno alla predicazionc dells missioni, e sib
risponde al 2,23%o di tutti i sacerdoti della Congregazionc " ( da °Annali della Misdate"
2-3, 1983 ). ' 1'utto questo fascicolo i interessante perche riporta gli Atti dcil'lncontro
dei Provincials di tutto it rnondo , riuniti a Bogota ( 10-25 gennaio 1983) per discutere
sulk Missioni at popolo e sul servizio at cicro.
YOUGOSLAVIE - Missions populaires
En dehors de quelques paroisses dons la province de Yougoslavie est
chargee, ses confreres se consacrent de plus en plus au travail missionaire, que
ce soient les missions proprement diles ou des breves retraites parois .siale.s allant
d'une journee a trots. Et en general, mime ces retraites paroissiales sont liees a
des missiones pas.sees ou futures. Six confreres se consacrent exclusivement aux
missions. Mats d 'autres aussi leur viennent en aide au moments de Pointe,
c 'est-a-dire au temps de l'avent et du careme. Asset sou rent on constitue des
equipes missionnaires avec les membres des autres congregations rehi,,ieuses, le
plus souvent avec les jesuites ou its mernbres du clerge seculier. Notre province
se consacre aussi a des retraites prechees aux malades el handicapes. C'est une
oeuvre Iris important! pour noun.
En chffres, cette activite se traduit , pour la seule annie 1983, comme 11
suit:
14 missions dans les paroisses d'environ 10 fours;
46 retraites paroissiales de 3jours;
70 retraites paroissiales d'une journee;
9 retraites pour des groupes parliculiers;
14 retraites pour Its srrurs;
.5 retraites pour Its malades et handicapes de 3 jours;
10 retraites pour les malades et handicapes d'unejournie.
Dans cette pastorale pour leis malades, nos etudianis en theologie
participent tree activernent.
Nous ne pouvons pas repondre a toutes its demandes que nous sont
adressies et certains de nos confreres ont deja leur agenda complet pour /'annee
1985. Nianrnoins, it nous Paul maintenir its paroisses dont nous sommes
Chartres parce qu'ii eel Pour nous impensable qu'un confrere puisse rtre bon
missionnaire s'il ne connait pas par experience It travail pastoral regulier Bans
une paroisse. Le travail pastoral dans its paroisses est pour nous, en dehors du
service rendu aux dioceses qui manquent de pretres, surtout la preparation
ne , ces.saire pour ce travail Pastoral extraordinnaire qu'esi le travail de mission-
naire.
Ce bref appercu de noire activile durant /'annee passie se veut comme un
simple rensee.,unement sur nos oeuvres et surtout sur nos missions. I/ n 'eputse
pus !Dote noire aetuitt, rnais en lanl que let it pourra titre wile.
Zdravko POGORELC C.M.
t'n:trur Poe. Yougoslacie
ZARAGOZA - DL11E.A".c'10.A C.-1 TEQ1 IS-1V- I
DE. 1.4S AHMONES POP( _ "1 ..- 1III•.' Y DEL . ti/do \-ERC)
Cuando pensainos en un misionero, In inragen que nos viene es
la del predicador en el peilpito conmoviendo a las gentes, o la del
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confesor escuchando y perdonando durante horas internrinables, o
lit del animador infatigahle de las procesiones o concentraciones
misionales ..., pero nunca nos viene la imagen del catequista.
La Provincia se ha decidido por las misiones populares y esta
intentando dar villa a esa decision por medio del Equipo de
Misiones, que esta preparando un plan de evangelizac16n (catequi-
zacion) y realizando va alguna cxpcricncia misional. Un cquipo
(alto de on "bagaje misionero", quc trabaja lentarnente, buscando
una rcspuesta a tantos interrogantes sobre la misi6n popular. Pero
la respuesta no vends impuesta oiicialmente , se necesita la corres-
ponsahilidad y participacion de todos los miembros de fa Provincia.
La encrucijada surge entre la nostalgia y la innovacicin, entre la
identidad perdida y la urgencia de integrarla en nuestro existir
vicenciano.
,! Que es ser misionero hoy? r Podenios seguir Ilamandonos
"sacerdotes de lit Misidn":' Algunos recordais con alegrfa vuestras
andanzas misioneras por esos pueblos de Dios, otros. la experiencia
de grandes misioncros con los que os identilicasteis siendo chavales,
y otros muchos vivimos con la mente en blanco de lo que es y fue la
rnisi6n popular. Algo bemos oido, algo hemos leido, pero uo se ha
hecho "carne do nuestra carne". Ni durante el periodo de frrtna-
cion, ni en los primeros anos de ministerio se nos ha prescntado la
ntisi6n como la razon de nuestro ser en la Iglesia. Nos conlormamos
con el objetivo de "evangelizar a los pobres", asumido por toda la
Iglesia, y dcbimos generalizar las opciones y justificarlas. En el
firndo se debatia el instinto de la supcrvivencia v se nos podia
aplicar lo que dice- el documento de Puebla: "Nuestros evangeliza-
dores padecen, en algunos casos, cierta confusion y desorientacicin
acerca de su identidad, del significado rnistno de la cvangelizacicin,
de su contenido y dc sus motivaciones profundas". (n. 36).
Raices de la misidn popular vicenciana.
El Concilio nos invit6 a buscar nucstras raices, a redescubrir el
carisma propio despojandolo de todas adherencias histciricas que
pudieran, si no falsificarlo, deslgurarlo. Sin pr•ofundizar en el
marco historico, por todos conocido, de la Francia y la Iglesia del
siglo XVII, sabenurs que• nucstras misiones eras fundanrentalmente
catequisticas, cuya fuerza no estaba ni en los grandes sermones• rri
en las funciones espectaculares (mas propias del tipo de mision de
los jesuitas en general y de otras congrrgaciones espatiolas), lino en
la catequesis. San Vicente queria una intensa catcquizaci6n duran-
ce la mision, dada la finalidad para la que ha nacido la (:ompania y
por la que se hacen his misiones: "Todos estan de acuerdo en que el
fruto que se obtienc en lit rnisi6n sc debe al catecismo" (Coste, 1,
129). Es intransigente en este punto de la catequesis - el mismo
prcparo dos pequenos catecismos para las dos sesiones que se tenian
en la misicin -.
La Asarnblea de 1651 en San Lazaro confirma sustancialmente
el use de hacer en todas las misiones la prcdicacion de la manana, el
catecismo por la tardc y el "catecismo mayor" por la noche (Corte,
XIII, 328). Mas a6n, le escribe San Vicente a tin Padre: "Estoy
muy cntristecido porque en vez de hacer el catecismo mayor por la
nochc, habcis predicado en vucstras misiones. Esto no va: 1 °
porque esta segunda predicaciGn puede tenersc por el predicador de
la manana ; 2° porque el pueblo tiene necesidad de este catecismo y
recibe de el mayor provecho; 3° porque hacicndo el catecismo se
puede honrar rnas cn cierto sentido cl modo seguido por Cristo para
instruir y convertir al mundo; 4° porque es una tradicion nuestra y
ha agradado a nuestro Senor bendecir abundanternente esta practi-
ca, en la cual se encuentran mayores oportunidades de practicar la
humildad" (Corte, XI, 257).
Ne podemos olvidar que la raison vicenciana nacc dcl grito de
los pobres que llega al corazon de San Vicente. Los pobres, ademas
de serlo, padecen la mayor pobrcza y desgracia al no conocer las
vcrdades necesarias para la salvacion. Si estc "grito" ho" nos parece
trasnochado teologicamente, podemos escuchar el Mensajc de los
Obispos a la Anxrrica Latina en la Conferencia de Puebla: "El
contexto sociocultural en el que vivimos es tan contradictorio en su
concepcion y modo de obrar, quc no solamcnte contribuye a la
cscascz de bicnes rnateriales, en la casa de los mas pobres, sing
tambien, to que es rnas grave, tiende a quitarles su mayor riqueza
quc es Dios". La rnision pace como respucsta al "grito de los
pobres" del siglo XVII, grito que siguc resonando, paradojicamen-
te, en nuestro tiempo. La misicin supo responder a esa Ilamada:
r. sabra responder hoy?. Su respuesta fue la catequesis: "instruir y
convertir", y para ello no se escatimaron ni medios, ni personas, ni
tiempo...
A lo largo de la historia esta inquictud catequctica se ha
mantenido, aunquc a veces el catecismo (la doctrina) pierde en
favor (lei sermon y se sacrifica Para favorecer otras "funciones" (el
reproche ya lo ha hecho el misrno San Vicente).
Asi pues, nos cncontramos con quc: nuestras misiones ticnen
una dimension fundamental catequistica y con que el misionero en
sus raices es un catequista.
Crisis de las misiones populares.
En torno a los anos del Concilio Vaticano II surge la crisis dc
las misiones populares (aon en el ano 1964 se publicaban los cuatro
tomos del "Manual del misionero", conliando en el futuro de las
misiones). Las causal de la crisis radican en la crisis eclesial. La
Iglesia se ha revisado a si misma (Lupien Gentium) y se ha abierto
al dialogo con el mundo (Gaudium et Spcs), la sociedad se seculari-
za... Todo esto rcpercute en la mision popular (nueva cclesiologia.
secularismo, antropocentrismo teologico... quc desrnontan el anda-
miaje misional). Pero na cabe Buda clue lo quc Inds It- afecta es lit
crisis dc la propia catcqucsis, va que (sta cs la rru4lula de la mision.
No es solo una crisis de formal, de rnctodos, sino fundarnentalmen-
te dc contenidos. Es la crisis del mensaje al hombre de hoy. La
herida ha sido profunda, al corazon mismo de la misicin popular; el
resto dueda desamparado, con una mucca de ana( ronismo en sit
cstructura.
El presenley elfuturo de la mision popular.
Recrear la mision hoy no puede ser componer esa mueca de
anacronismo (estructura tie la mision, lormas, 1116todos...), sino jr a
una opcracion a corazon abierto. Si nuestras misioues son lunda-
mentaimente catequisticas, el misioncro ha de ser catequista sobre
todo, la mision ha de centrarse en una catcquesis scria y profunda
v, como en tiempos de San Vicente, sin escatimar ni medios. ni
personas, ni tienipo. La Iglesia tiene la eonciencia cada vez rn;ik
clara que sit identidad mils profunda cs evangclizar JA 14), y (111v
no es posible su cuntplimiento sin un csfuerzo pcrmanentc d,
conocitniento de la realisad y de adaptaciOn dinamica, atractiv.t
conveniente del Mcnsaje a los hombres de hov.
Nos queda por descubrir ccimo realiza esta identidad nuestra
Provincia, en el marco de la Iglesia. Creernos quc por ahi va el
carnino do las misioncs populares. Esto hace quc cl Equipo dc
Misiones trabaje en lit preparacion de tin proyecto misional (catc-
quistico), con tiempo, a pesar de lit sonrisa ntaliciosa de quien
piensa que no se necesita Canto tiempo para eso y de quien ve corno
iniitil csc trabajo, porquc despues cada ono Kara 10 quc le convcn-
ga. No Sc trata dc just ificar al Equipo, sino de ser consecucntcs, ya
que no cs una funcion exciusiva soya. lino de todos. Entrc todos, en
la docencia, en la parroquia, en la mision. debt-mos recuperar
nuestra identidad misionera. hacerla carne de nucstra carne. A los
jovenes y it los estudiantes especialmente os decimos que no olvidris
la mision popular en vuestro plan de formacion v en vuestras
ministerios iniciales, ni en vuestras opciones profundas, ni en la
pastoral vocacional. El prescntc v cI futuro dependc do todos.
A modo de conclusion.
La misicin, una catcqucsis intensive y extraordinaria; el misio-
nero. un catequista quc "instruvc y convierte". No pretendenurs
reducir lit evangelizacion it la catcqucsis, pero esta cs nuestra forma
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de evangelizar principalnicnte. Puede parecer que hemos rebajado
la tnision y al misioncro de categoria. Durante toda la historia de ]as
misiones, el doctrincro - e1 catequista - Baba su catcquesis desdc
abajo, en medio do Ic gente. dialogando con ella, n ► ientras clue vI
sermon se hacia desde el ptilpito. Asi puts, el misionero en su
funcion principal ya estaba abajo, co ►no Ic gustaba estar a,Jesucris-
to. Como quisiera estar San Vicentc cuando le faltaran las fuerzas
para hablar, segun cuenta en una Conferencia: "Si no puedo
predicar todos los dias, puts lo hart dos veces por semana; si no
puedo subir a los grander pulpitos, intentare subir a los pequcnos, v
si no se me oyese desde los pequenos, C". que me impediria hablar
buena y fauniliarmente a eras gentes comb lo hago en este momento,
es decir, haciendolas acercar a in[ alrededor corno In estais voso-
tros?" (Corte, Xl, 36).
Permitid una Ilamada it todos los misioneros dc la Provincia.
Al buscar nuestra identiclad, cuando nos preguntamos cu<il ha de
scr nuestra accion misionera, debcntos mirar it Cristo: "Si, nucstro
Senor pick que evangeliccinos it los pobres: he ahi lo que El hizo v to
que quiet-(- continuar hacicndo por media de nosotros" (( ostc, XII,
79).
La respuesta official ya la est.i dando la Provincia; la respuesta
personal correspond(- a calla uno.
/:Q1'IPO DE 111SIO VES
PARIS - La mission occumenique dc Privas ... sous Ic chapi-
teau des "Forains de Dieu " (4 scptembre au 2 octobre 1983)
L'hebdomadaire diocesain do Viviers, "Terre Vivaroise", titrait
clans son numero du 9 octobre 1983: "A Privas, mission impossible!
pour la premiere foil en France".
Parmi tans d'efforts oecutneniques vccus clans I'Eglise depuis
le Concile, la Mission de Privas fut en effet Ic premier effort
entrepris et realise par Ics chretiens des paroisscs catholique et
protestante d'une • mcme cite.
`.Vous n y pensions pa.,!- dirait Saint Vincent de Paul . lorsquc
I'equipe des missionnaires de Bondues flit sollicitee a I'appel du
clcrge de Privas pour on projet de Mission Populairc Bans la
prefecture de l'Ardeche.
Des contacts epistolaires s'etablirenr en fevrier 1981. Its abou-
tirent it une premiere rencontre clu P. SIMON, responsable de
I'equipc de Bondues , avec Ic clerge et is Conseil Pastoral Paroissial
d'Evangelisation (C:.P.P.E.) de la paroissc catholique dc Privas.
C'etait le 17 decctnbre 1981.
Chacun sentait le besoin d'un souffle missionnaire renouvele
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pour la paroisse . Mais Ics interrogations se multipliaient a mesure
que le projet devenait conviction: Unc evangelisation pour tout le
pcuple, comment la realiser et avec qui? - Peut-on evangeliser
Privas sans tenir comptc de I'cnvironnetnent des cites rurales
attirees par ce centre des activites du departentent? - Et puis
l'interrogation la plus importante : Dans cette region lortement
marquee par I'histoire du protestantisme et par la presence de
l'Eglise refornree, peat-on ignorer les acquis reels de I'oecurnenis-
me? A Privas, nombreux sont Ies liens entre Ies deux paroisses:
l'animation commune de la Semaine de I'Unite, Ic Service conunun
1'Entr'Aide et d'Accueil, le groups de "Foyers Mixtes", le groups
de Priere, et nteme une librairie oecumenique. La Mission Populai-
re, surtout sous un chapitcau et sur la place publique . ne pouvait
ignorer le quart de la population de confession protestante. - Elie
doit e"tre oecutneniquc! Mais coinnient lit faire?
Le P. SIMON fait part de son experience des missions popu-
laires: rassentblement joyeux et festif de tout un peuple: renouvelle-
nu•nt de la premiere initiation chretienne (les grand rnysteres du
Salut auxquels nous croyons aver les Protestants) que noun pouvons
annoncer ensemble face it un contexts social tres marque par one
ambiance materialists croissants: possibilite pour Ies deux conunu-
nautes de sensibiliser ensemble Ia population par les visites systerna-
tiques de sous les foyers; occasion unique et privilegiee de Greer des
relations nouvelles et de decouvrir on peu plus Ies bcsoins concrets
de I'Evangelisation.
Le projet s'cclairc, mais demands plus longue reflexion, ct
decision ulterieure.
II est repris en Assembles Generals du C.P. P.E., le 10 mars
1982 en presence de 1'evcquc Mgr HERMIL.
L'evcque de Viviers se rejouit du projet-tnission qui, dit-il,
" ripond a la necessile d'evangeliser et permel un travail de coresponsabilite...
L'Fglise n'exisle que si ilk a partage des chreliens . L'Eglise est communion,
partggre, temoignaage... Mission et partage , c'est foul un ... Flre d'Eglise, c'est
Bonner son consentement a tine vie de lemoin ... Now axons bus hesoin dons la
vie de temps forts... La :If,ccion perrnet de rendre visibles des chretiens 'qui se
bougent ' pour ternoigner de. Jesus-Christ ressuscite... ".
L.'evequc apporte a ce projet son accord sans reserve. Et
I'Assemblec se prononcc aux voix: 42 out sur 50 delegucs, 1 non, 1
oui mais, et 6 bulletins blancs qui manifestent d'autres interroga-
tions stir le style de la Mission et pour quclques- uns, les plus
engages, la perspective redoutee d'efforts supplementaires que I'en-
trcprise va exiger.
Une preparation laborieu .se: Le 18 join 1982, nouvelle rencontre
restreinte aver Ie clcrge et le bureau du C. P. P. E., ou s'elaborent les
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priorites communautaires (Ic principe d 'interconununication entre
les activitcs des groupes chrcticns) et les priorites d'evangelisation
(la decouverte des pauvretcs humaines qui noun entourent, les
relations tie quartier , la collaboration des Communautes catholique•
ct protestante , la relation avec Ics Associations socio-culturelles (jui
se chiffrent it plus d'une centaine a Privas).
Le principe des visites de tous Ics lovers (environ 4000) par les
missionnaires et les laIcs engages est retenu.
Cette rencontre prepare cclles du 28 octobre 1982 avec l'As-
semblce Gcncrale du C.P.P.E., Ic pasteur et le Conseil presbvteral
de I'Eglise Reformce. Le projet de la Mission Populaire sous
chapitcau et se s grandes orientations sort chaleureusernent accucil-
lis par le pasteur et son conscil.
La reaction du Pasteur BASTIDE est memo enthousiaste: `Les
experiences de Billy Graham aprks la guerre n 'ont pas ete une con quite
evangelisa t rice ni un effort oecumenique pour des families prolestantes. Mais
par contre, je crois au besoin d'un rmeil religieux dans une societe materia/ise'e
et le me rejouis d 'y participer at ec ma communaule. Tous n 'y son! pas pats,
mais cela fera le plus grand bin:. Pour cela, it fain noun mobilises dans la
priere, participer aux visites de quarlier et a l'animalion des soirees . Mais it
serait bon aussi de preserver l'identite de nos deux Ginnrnunaules"...
Decision est done prise do rcaliscr ensemble les visites prcala-
bles d'invitation, et les deux I»•enricres semaines de reunion sous IC
chapiteau. La 3erne scntaine scrait reservee pour la Communaute
potestante au Temple et pour Ia Communaute catholique a l'eglisc
ou sous Ic chapiteau ; on Sc ret rouverait ensemble pour ( 'Action de
Grace sous le chapitcau en soiree de cliture.
Mais cette decision flit fort heurcusement modilice a ('occasion
de la rencontre du 17 fcvrier 1983 A laquelle participaient l'Assern-
blee Gencralc du C.P.P. E., Ic conscil presbvteral de I'Eglise Refor-
mee, l'evcquc ct le P. JAY, pretrc charge do 1'occumenisnte au
diocese de Clermont-Ferrand. Cc dernier fit reniarquer clue lc
projet initial briserait ('elan oecumenique . Sur sa suggestion on
adopta unanimement de faire Ics reunions pour taus sous le chapi-
teau 4 soirs par semaine pendant les 3 semaines et de reserver Ics
week-ends pour chaque Communaute, soit au Temple, soil ;t
l'Eglise (vendredi, samedi, dintanche)
Avec I'aide clu P. JAY, furent elabores cgalcment Ic program-
me des soirees , la composition du tract d'invitation et de la prie're
pour la Mission , tract a distribuer dans tous Ics lovers A 1'occasion
des visites. Les visites ne scraicnt pas seulemcnt une demarchc
d'invitation et d'information , nrais aussi " une humble requite" a prier
pour tour les chretiens de Privas ct pour (cur conversion, adressce
aussi bicn aux non -pratiquants, aux indiffercnts qu'aux membres
d'autres sectes ou d'autres confessions, Celle la population maghre-
bine assez notnbrcuse stir la villc. Une letu- e cl'infin-mation scrait
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aussi adressee a toutes les associations de le ville, marquant ainsi
l'interct des communautes chretiennes a toutes les activites de
promotion humaine existantes sur la ville.
Les limiter des cinq quartiers de Privas etaient precisees et Ies
equipcs de quartier conrmencercnl it se constituer. Chaque groupe,
tnouvcnrcnt, service, etait invite a preparer des panncaux "publici-
taires" sur leur activites , destines a ctre exposes sous le chapitcau
par Ies cornrnunautes chretiennes . Une quarantaine de panncaux
furent ainsi realises qui rivalisaicnt Bans la presentation , de qualites
mohilisatrices et artistiques.
C'NE PREPARA TION MOUVEAIEN7EE: Le projet etait Bien
elabore et lance . On touchait au but de la realisation . Tous etaient
mobilises dans la pricre et pour l ' organisation rnatericllc et apostoli-
que du temps fort prevu en juin 1983.
Et voici que 1'equipe des missionnaires de Bonducs est grave-
ment mise a 1'epreuve. Le 17 mars, le deces de dcux confreres
l'endeuille; l'un d'eux devait participer a la mission . Cette eprcuvc
retarde 1'execution du projet au mois de septenrbre , le temps de
reorganiser la vie do Ia Communaute et les programmes de travail.
Un troisierne deces survient Ic 25 mai: l'epreuvc es( a son comble.
La preparation dc I'equipe it la mission oecurneniquc s'en trouvc
profondement pcrturbee.
La communaute protestante est aussi touchee : la mission pre-
vue en j uin et assumee par le Pasteur BASTII)E depuis les debuts,
devait i•tre pour cclui-ci "lc chant du cygne", joyeux et plcin
d'esperance, avant son depart en retraite en juillct. Qu'allait-il
devenir? Et que serait la mission pour la communaute protestante
dont lc nouveau Pasteur, M. SOUC LIER. ne devait arriver
qu'apres le 15 aout ? Pourrait - il prendre en main le projet?
Mais une mission n'est pas unc simple entrcprisc humaine.
Ellc est aussi et surtout une volume et one action divine. La Mission
Occuin Cniquc do Privas, "nous n'y pensions pas". ells nous ctait
offertc et elle etait conduite par la Providence. Pour Ies executants,
elle. cxige un grande acte de foi. 1.(,s epreuves nous le rappelaient a
tous : missionnaires , clerge, pasteurs, laics engages . II fallait nous
laisser conduire, ct clans une total(, cohesion de nos efforts.
Unc dcrniere rencontre preparatoire, le 13 juin 1983, permit a
tons do renforcer cette cohesion; de niettre la dernie're main aux
preparatif:s; de se rendre compte que la Mission serait bienvenue au
demarrage dune nouvelle anncc d'activires: que Ic missionnaire
defunt serait remplace par on jeune confrere lazariste ordonne Iv 4
juin; et que• le Pasteur BASTIDE prcnant sa retraite stir place ferait
le lien avec son successeur. Tout n'allait done pas si mal. La
conli:nu c renaissait.
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AU DELA DE TOUTE ESPERANCF_: Et voici 1'equipe a pied
d'oeuvre: Ies PP. SIMON, ,JEANI)EL, CORNEE et AMYO'I'
arrivent du Nord, avec leur carrion et le materiel clu chapitcau.
Aides d'une quinzaine d'hommes ct,jcunes Bens. Bans la journee du
3 septernbrc, le chapiteau est edilie su lc Mail du jardin public, au
centre de la ville. Les services municipaux installent Ies barrieres de
securite ct rrfont I'eclairage do la place. 'l'out cst pref. Deja Ia
population s'intcrroge sur la presence de cc chapiteau. Les curicux
rodent alentour.
La dimanche 4 septernbrc, les missionnaires annoncent la
Mission aux messes dominicales de Privas et des communes rurales
environnantes.
Le lcndemain lundi, 300 personnes se reunissent sous le
chapiteau pour le veillec de prii re de lancernent do la semaine des
visites: parmi elks, uric centainc, (atholiques rt protestants volon-
taires pour faire les visites. Les autres sons venues prier avec elks.
Atmosphi•re chaleureuse, fervrntc, deja enthousiaste. Cette soiree
dissipe Ies apprehensions et les craintes. Tous sc sentent solidaires
d'un thnoignage it porter au nom du Christ. Darts la rue principale,
deux Brands calicots annoncent la couleur: "SUIVRE JESUS
CHRL1'7'. La presse regionals s'engage dans unc information
regulicre de 1'evenrnrent. "Radio-Pile", la radio locale, invite clerge,
pasteurs et missionnaires a presenter la Mission au (ours dune
emission dune heurc et dvniir; les auditeurs qucstionnent par
telephone. Chaquc .lour, "Radio-Pile" rendra comptc des soirees et
donnera Ies informations pour les fours suivants.
Les "Visiteurs" viennent nous dire Icur joie do leurs visites,
tres appreciees, mais trop rapides; ils desirent poursuivre les con-
tacts; quc de solitudes decouvrrtes, de souffrances secretes, de
problernes fainiliaux confies spontanerncnt! On n'esperait pas un
tel accucil. La population est alertec ct deja lc temoignagc d'amitie
des chreticns Bans Icurs quartiers est positif.
Mais viendront-ils sous Iv chapitcau.' Le beau temps qui a
regne jusqu'ici favorisera-t-il les reunions du soir? I.es missionnai-
res, a I'approche de I'automne craignent Ic mistral, I'equinoxe, la
saison des pluirs. Craintes vainer: un soled splcndide, inespere, se
fait contplice de la Mission.
Le I l septernbrc, la Communaute catholique est convoquee
pour Ic pelerinagc traditionnel a Notre-Dame des Douleurs, sur Ic
Montoulon, of un mag nifique calvaire se dresse sur la ville. Quells
fcrveur pour conlirr it Marie la Mission de l'('niti!
UN PEUPLE EN FEJL':l)es l'ouverture de la Mission, le
lundi 12 septernhrc, noun avons compris quc noun allions vivre des
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setnaines cxtraordinaires . Six cents personnes remplissaient lc cha-
piteau . Atmosphere chalcureuse , joyeuse, bonne enfant : ca chante,
Sa prie, ca ecoute avec quel cocur et quelle attention ! A la fin de la
semaine, les 600 du depart sont a 1 .500. Au cours de la 2emc
semaine, 1'auditoire vane dc 700 it 1.100 personnes ct en dcrniere
semaine, it se situe autour de 1.000 pour terminer a 1.200 Ic soir dc
la clfiture.
Les personncs qui supportent mal les hancs sans dossier
viennent avec leur fauteuil pliant ; on en compte plus de 130 un soir.
Certains arrive nt unc denti-heure a l'avancc. C'est la joie de sc
retrouver . Nous somntes incapables de distinguer catholiqucs et
protestants: c'est le nu•nte accucil , la ineine ferveur, le rnetne
enthousiasme . La soiree termince, des groupes s 'attardent sous Ic
chapiteau ... Une chretienne nous confie:
"C'est curieux comme depuis Its visites et avec its soirees de Mission, Its
relations dans Its quartiers se sont intrnsifiees. fly a comme on esprit at
jantille. 1Vous vivons quelque chose qui nous est commun et qui nous
marquera!"
11:x' VERITABLE I'ROGRAAIME COMM11A7 Le contcnu des
soirees et lcur animation f 'urent assures par tine concertation quoti-
dienne entre missionnaires , clergC, pasteurs et Imes, en Cquilibrant
1'alternance entre les deux communautes catholique ct prcxestante,
pour Ies chants, la priers, la predication et les intervenants extraor-
dinaires:
- En lore sernaine , les themes s ' articulaient autour du
"SEA'S DE LA I7E", " sur Its pas du Christ" (Ie jeune homme riche), a
la "Decouverte de Dieu" rcvClC en ,Jesus-Christ . Le somtuct de cette
semaine fut le ternoignage de Jacques I.EBRF'I'ON, aveugle et sans
mains, devenu Diacre permanent dc I'Eglisc ca tholique . 11 livra son
experience dc la souffrance:
"Il in 'a etc donne de cornprendre que In souffrance poucail ru pas titre urr
obstacle a rencontrer Dieu; ce peut titre une occasion : dans la foi j'ai
dieouvert que It bonheur ti 'c's[ pas It monopole des dens en bonne .ante'.
Temoignage qui boulevcrsa les aclultcs et surtout ICS puns'., reve-
nus le lendeinain environ 200 pour interroger J. LEBRI?TON.
Celui-c i poursuivit son tetnoignage pour la contmunaute t atholique
clans tine tres riche reflexion sur -le Primat de la Priere sur I'Action,
I'intrgration do la Messe a Ia Vie".
- La 2cmc sernaine s'orientait sur Ic theme dc ['Alliance
avec "1.'HOAIAIE. C'I/l:•RCHEUR DE D/L' l '" dans son mvstere
trinitaire; alliance briso ev par "le Peehc" et refaite par "la \lisericor-
de". Dans eerie ' ligne, Ic Pasteur MAILLOT, theologian de IVEglise
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reformee de France fit une conference magistrale pleine d'hurnour
et de vivacite sur Ies Dix Commandements , " Dix Paroles de Dieu".
Dieu ne donne pas des "orders ", mais it scelle unc "alliance"
liberat r ice aver un Pcuple qu'il ne vcut pas abandonner , ct a qui 11
demande d'accucillir avec reconnaissance cc qui Iui cst donne de
vivre aujourd'hui.
E.ntin, I'appel de 1'eveque Mgr IIERMIL fut chaleureusement
accucilli:
"Miser sur fisus-Christ et partager ses choix h Lui: son Amour du Pere, de
la Veriti et des Pauvres".
- La dcrnii re semaine orienter vers LES ENGAGE-
MENTS DU BAP'I'EME chrctien, les exigences de "I'Amour de
Charitc" et du "Ti moignagc apostoliquc", fut illumince par la
conference du P. JAY sur in relation entre nos cglises soeurs,
longtemps separecs:
"II itait une lois deu x villages separis par an grand mur, disait- il, V 'n
jour It, mur s'est a//fndri... et on s'est rendu compte que tie I 'autre cote,
vivaient ... des freres... Les chritiens des deter rillar es se sont mis IT
marche".
Et it invitait ses auditeurs a continuer paticnunent et dans la fidrlitc
a in tradition de tuts eglises, la route do I'Unitr, bcnissant Ic
Seigneur pour tout cc qu'il noun donne dcja do vivre ensemble, rt le
suppliant instanunent pour que snit purifie tout cc qui nous eloigne
de faire sit volontc.
Le lendemain, lc Pasteur VIOLLET do Lyon, President du
Conseil Regional de I'Eglisc Rcfortn& do France, confirmait a son
tour le temoignagc de Foi vt d'Esperancc dans la marche vers
I'Unite. Ces soirees furcnt particulierementc emouvantes pour les
deux cotnmunautes.
Dc nombreuses soirees s ' achevaient par des TABLEAUX VI-
VAN'I'S realises aver les enfants et Ies jeunes , evoquant avcc
simplicitc et corur Ic "OUI" do Marie a 1'Annonciation, Ic retour
de 1'Enfant Prodigue, le Bon Santaritain , I'Aveugle-nc clc,Jericho...
qui aidaicnt a interioriser et actualiser lc message reSu.
Chaquc jour title centainc d'enfants avaient leur reunion sfri:-
ciale it 17 h., sous Ic chapitcau . Un apres-midi , pros de 30))
personnes AGEES, MALADES nu IIANDICAPPES se rcunirent
pour cclcbrer unc conviction : "Nous allons vers Ia Vic". Les
tnissionnaires visitcrent a domicile, en maison de retraite ou cn
centre hospitalier , environ 400 personnes qui ne pouvaient sc
dcplaccr.
UN PROGRA:11:11E SPECL4LISE! Ce programme etatt prcvu,
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Bans un magnifique esprit de respect rnutuel pour l'identite de nos
deux eglises , ct reserve aux jours de week-end.
- La Paroisse Refornree celebra ainsi, avec le Pasteur MAII.-
I.OT, lc 5eme centenaire de la naissance de Luther . Le Pasteur
Mikael HADJETLACHE , specialists de camps-missions , reunit
nor trentaine de jeunes sur le theme : "Jesus m'appelle. Comment?".
- La Paroisse Catholique reunit a I'cglise reflechit sur les
sacrements de la Reconciliation et de I'Eucharistie et stir la Media-
tion de Marie clans Ic dessein do Dieu de la Redetnpion des
Hommes . Soixante j eunes consacrcrcnt un apres-midi de sainedi it
rcflechir avec sept jeunes foyers, des pretres et des religieuses, sur
I'Amour dans le Manage et le Celibat consacre.
Pour chacune des communautes cc furent des occasions d'ap-
profondir les exigences de lour Foi ct de les monnaycr clans Icur vie
de sous les jours en vue d'un tetnoignagc plus missionnaire.
AVANCEZAU LARGE!... AfUL77PLIE7 LE CIIAPITEAUX'•
Faut-il parler de Cloture de Mission ?... on dire la `Fete continue"
Quel enthousiasmc Bans cette soiree sous le chapitcau Bu (fernier
vendredi!
Le Pasteur SOUCLIER notait au sours de ces trots scnraines:
"Depuis le debut de In A lission , les gens not r hange de tile. Its sont souriants et
joyeux. Its niennent par plaisir". C'etait particuliereinent vrai en ce
Bernier soir . La foule se pressait sous Ic chapiteau et chantait avec
qucl Coeur: "Esprit de Pentecotc-, "Cn Monde \icillcur", "Nuns
irons ensemble apporter la paix all Moncfe".
A l'entree, chaque participant avail re4u I'itnage-souvenir do
la Mission : I'icone de la Trinite d'Andrei ROUBLEV, accompa-
gnee do trois pages do textes evangeliqucs presentes sous Ia forme
d'un programme do Vic... Eternellc! Image et textes largement
comuientes reprenaient tons Ies messages recus- en contentplant
noire Dieu d'Aniour: Pere, Fils et Esprit-Saint. 1.1mage-souvenir
sera desormais Ic signe concret (lit message a trasmcttre personnel-
Irineni et en Eglise.
I:n conclusion do ectic soiree, Ic Pasteur SOUCI.1I;R procla-
nlait:
"Christ a demeure sous ce chapiteau ! desormais 11 veut demeurer dons toule
la plenitude de Sa Grdce et de S'es Dons son( les chapileaux que sort nos
foyers et nos cglicr.,"
Et l'abbe FRAISSE, archipretrc de Privas, artisan infatigabic
ci perseverant do setts entreprise apostolique, concluait a son tour
par la neccssite d'etre profondement enracines en Jesus-Christ pour
re.loindre tons nos fri,res les honunes. 11 rcpsrenait in parole dc.Jesus
en saint Jean (XV, 5):
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"Ce/ui qui demeure en moi et en quije demeure, celui-/a produira du fruit
en abondance, car, en dehors de moi, vote ne pouvez rien faire".
DES TEMOICNACES... en forme de Conclusion: Avant la Mis-
sion, unc protestante fervente a qui etait annonce le projet, confiait
a un responsable catholique:
"Cette mission oecumenrque, je l'altendais: c'est ensemble qu'aujourd'hui
catholiques et Protestants doivent annoncer I'Evangile. Voila des annees quc
je priais pour que cela arrive a Privas"
I.e soir dc cloture les langucs se delient et dcvoilent leur
identitc et leurs pensecs:
- je suis protestant. Merci de cette joie inespe'ree de /'Unite, vicue
dans It respect mutuel. C'est inoubliable!
- j e suis catholique. Le chapiteau a tree un es pace do fraternite avec
nos freres Protestants. je sais qu'a !'occasion je puffs alter prier avec eux au
Temple.
- Je suis Pasteur. j'espere que It Seigneur voudra que noes
travaillons encore ensemble.
- je suis une mere de famille atholique. Tous les matins, j'ecriva:s
ce dont je me souvenais de la soiree de to veille: les hisloires, les petiles mora/iles
qu'elles illustraient el qui font grand Bien, les reflexions qui m'ont le plus
frappe dans /es sermons . E1 je les relis avec mon mar. Ce carnet de Mission est
bien precieux.
Le tcmoignage du Pasteur BASTID1?, inaintcnant a la retrai-
te, resume parfaitenit nt tout ce. quc noun avons pit constater Cl
entendre, et ce quc noun aeons vrcu:
Je .suis rani de la Alission. La joule est la. Partout on en parle dons la
ville. (a fail question chez ceux qui ne viennent pas. Temoignage unique
des chretiens reunis sun la place puhlique. Nous annoncons ensemble que
Jesus est vivant an milieu de now. Catholiques et Protestants, nous sommes
tous a l'aise... L'esprit oecumenique nest plus l'affaire des elites. It a
gagnC la masse des baptises... G ous donnez 1 'esentiel du Message qui nous
est commun... Ce nest plus de la tolerance, chers Peres, c'est de 1'amitie
fraternelle, Bans le respect de nos identites confessionnelles, et dans 1'attente
et l'esperance d'une Unite possible. Quelle gr6ce pour note sous!".
Vans tine socictc profondcrnent materialiscc, une teale mission
a rcvele Cl conscicntisr en eftet un sentiment religieux bicn vivace
dans tout le people. Plus de 3000 personnes out frequents le
chapiteau et la rurncur it gagnc toes les milieux.
Les chretiens des deux confessions se sentent plus unis et plus a
l'aise Bans !'expression de lour temoignage. La vocation mission-
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noire des personnel, des groupers et des eglises s'en trouve aliermic
et plus lumineuse, ntalgre Ics longues ('tapes qui restent a franchir.
Au cours des mois a venir, la mission va sc renouveler clans ]es
communes ruraics environnantes, perrnettant aux missionnaires do
poursuivrc la route ouverte en cette region et de reprendre contact
avec Ies chretiens de Privas.
Tout cela a etc rendu possible par la qualitc spirituelle,
apostolique et pastorale des prctres et des pasteurs qui ont puissam-
ntent aisle lcurs chrcticns engages depuis des annees, it cheminer stir
Ies voles de i'Unitc. Missionnaires, Woos en avons ete les temoins
heureux et largement bcneticiaires. Sans cux, une tell(' entreprise
cut etc une gageure. Mais grace a cux, nous savons a present
combien la Mission Populaire est susceptible d'etre un instrument
d'cvangClisation parfaitemcnte adapt(' et adaptable :nix situations
missionnaires les plus dClicates de noire temps.
II it fallu une lot assez forte pour ne pas succomher devant
I'eftbrt exige et pour courir "le beau risque de la Foi". II it fallu de la
luciditc pour saisir tout cc qui nous est commun en write. II a fallu
de la prudence pour tie pas se laisser tenter par des actions on des
experiences trop ladles qui auraient ports atteinte it I'identite
prnprr aux deux (onununautCs. II a Iallu one authentique arnitie
fraternclle pour accueillir Ies richesses des tins et des autres.
Moyennant quoi, nous avons fait un bon bout de chemin
ensemble, tels que nous sommes, mats dans 1'arnour de notre
Sauvetir.
Le Pasteur Jean-Marc VIOLLET nous livre en cc sens son
temoignage, exprime dans le n. d'octobre 1983 du rnensuel protes-
tant rcforrne "Reoeil" de la Region Centre-Alpes-Rh6nc:
QUEL AVENIR?
J'ai rte invite a participer it one soiree dans It- cadre d'une
mission d'evangelisation sous la tent(' qui avail pour theme:
"SUIVRE JESUS-CHRIST".
Oui en it etc I'initiateur? L'Arntce du Salut? Le Renouveau
Charisniatique? Les 'I'ziganes? Non, ntais l'Eglisc (atholique do
Privas, sous l'impulsion de Freres I.:Ltaristes, qui act(' convaincuc
qu'clle tie pouvait pas organiser setts mission de trots semaines.
sous un chapitcau dress(' sur la place publique sans y associer
I'Eglise Reformer.
C'est ainsi que Ies conseils responsttbles des ([('u.\ 1' glises out
etc antenes a se rencontrer pour clahorer ensemble Ie programme
de setts mission qui certains soirs a rassemblC jusqu'a 1.500
personnes.
11 taut saluer avec reconnaissance cette initiative qui, a ma
connaissance, est une premiere en France. Le climat occumenique,
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en particulier apres la publication de la note de la Conference
episcopale pour 1'unite sur I'hospitalite eucharistique , ne laissait
guere envisager une action commune de cet ordre.
Cela significrait-il, conttue I'ecrit Claudette MAR<)UE'l' dans
son livre: "Le Protestantism(-" que l'heure n'est plus aux qucrclles
theologiques et aux arguties doctrinales parce que la question nest
plus: "quel avenir pour l'Eglisc? mais quel avenir pour le monde et
l'huntanite dechiree?".
Et it est important qu'ensemble , nous puissions temoigner du
Dieu d'amour et de justice, du Dieu qui sauve et reconcilie le
monde en Jesus-Christ.
UNE PREMIERE?... peat-titre pas la derniiere!
UNF. MISSION SANS FRONTIERE... qui a ouvert les pontes
au Redcmptcur.
UNE MISSION IMPOSSIBLE?... Jesus n'a-t-il pas dit: "Ce qui
esi impossible a l'homme es1 possible a Dieu " ( Is, 18, 27).
Andre SIMO.N, C.M.
("BLF', n. 92, d&ccmb . 1983, pp . 15-23)
USA MIDWEST
I - 771E l'LVCE.NTIAA 11l';Kl7ACE OF DE PA(. L UA7VERSITY
When this institution first opened its doors in 1898 it was
named St. Vincent's College. In 1907, when it assumed the status
of a university , its Board adopted the present name.
Both names refer to the University' s patron, St . Vincent de
Paul (1581-1660) whose saintly leadership in organizing institutions
and inspiring persons to work in the interest of the neglected of
society earned for him the title, "Universal Patron of Charity". The
special connection between this University and Vincent lies in the
community of priests and brothers he established in 1625, the
Congregation of the Mission . This Congregation, at the invitation
of the Archbishop of Chicago, in turn , founded the University and
entrusted to it a hollowed mission : to offer to students and faculty,
admitted with no discrimination other than academic qualifi-
cations, opportunities for advanced learning reflective of ethical and
religious values.
This founding Congregation retains in the University today a
guiding hand that is as important as it was 85 years ago, despite the
many changes that have occurred over the decades. The primary
role of the Congregation was, and continues to be, to assure that
DePaul remain faithful to its Vincentian heritage, to maintain the
principles of its founders in the continuing decisions that keep this
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University a contemporary leader in higher education. The preser-
vation of the distinctive character of DePaul provides the primary
motive for the members of the Congregation to continue their
sponsorship, and, to a varying degree, provides the motive for
much of the alumni's and benefactors' support.
The preservation of this heritage rests on two conditions. The
first is that the University's distinctive character, much of it
consisting of a religious personalism which accords the ultimate
respect to the dignity of each person, continue to have an enriching
effect on the lives of the people associated with DePaul. The second
condition is that the members of the founding Congregation be
joined by innumerable men and women at the University who are
truly in fact, if not by formal title, "Vincentian" in that they bring
to their varied responsibilities the highest idealism and practical
commons sense which keeps alive the historic charism of Vincent do
Paul.
The role of the Congregation in the management of DePaul
has gradually evolved from a predominantly hierarchical model to
one of greatly shared authority. Thus, the original charter of the
institution provided that two-thirds of the Board of Trustees should
be members of the Congregation. In 1967 this charter was amended
so that the Trustees would henceforth represent a much broader
constituency with no required number or percentage of Vincentian
members. However, to give legal assurance that the Congregation
would not cede all responsibility for maintaining the basic character
of the University, the power to elect Trustees was placed in a Board
of Members, two-thirds of whom must be Vincentians. Hence,
since 1967 an expanded Board to Trustees, 33 of the current
membership of 40 being lay men and women, have the same
day-to-day control over DePaul that other university boards have
across the county. The Vincentians on the Board of Members can
protect the basic purposes of DePaul by controlling Trustee
membership.
A similar evolution in the control of the University is evident in
the authority to make personnel appointments. Up to the time the
charter and by-laws were revised in 1967, the regional superior of
the Congregation, whose title is "Provincial" and whose office is
located in St. Louis, after appropriate consultation appointed the
President of the University and other officers and faculty in areas
where individual Vincentians appeared to be qualified. The by-laws
now authorize the Trustees to elect the President and four other
officers. Authority for all other appointments, faculty and staff,
rests in the hands of the President, an authority which obviously is
widely delegated. The by-laws place no restriction on the Trustees
to elect a Vincentian to any office, and, for more compelling
reasons, no such restrictions are placed on the President.
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Within this legal structure at least on one occasion the Trustees
have expressed a very decided preference fir electing a Vincentian
President. This preference rests on the benefit of having a chief
executive who is a member of a world-wide Congregation whose
members' lives are vowed to perpetuate the principles that charac-
terized St. Vincent himself, a President whose own life has been
greatly shaped by this Congregation, and a leader who is expected
to convey a clear Vincentian image to the University's many
publics.
To maintain a Vincentian influence throughout the University
as part of its heritage, it is most desirable to have members of the
Congregation of the Mission, recognizable by the initials "C.M."
after their names, in a number of faculty and staff positions. For an
appointment to any of these positions, a Vincentian candidate is
held to the same professional qualifications as other candidates. If
the Vincentian candidate has equal professional qualifications, he is
given preference in the appointment precisely because he is assu-
med to have speciale personal qualities which are most important
for the future of the. University. Over the years, however, the
professional qualifications for DePaul appointments has continued
to rise and the pool of qualified Vincentians to shrink. Conse-
quently, this preference for Vincentian appointments has seldom
been exercised. The present thinking of the Trustees and the
Congregation is that the Vincentian "presence", now 8 full-time
and 5 part-time in faculty and staff positions, should he increased.
The gradually diwinshing number of Vincentians at DePaul is
not unique among Catholic colleges and universities founded and
sponsored by religious communities of men and women. While
most of the institutions have grown over the past few decades, the
numbers in the religious communities have decreased. The conse-
quent sharing of more authority with personnel who are not
members of the religious community has very important benefits.
The Second Vatican Council has called on Catholic institutions tho
share more authority and responsibility with non-clerical mem-
hers. It is safe to say that at DePaul those members of the faculty
and staff who are "Vincentian" in conviction and spirit rather than
in official affiliation have notably advanced the Vincentian heritage
of the University.
The founding religious communities have quite commonly
provided their colleges and universities with significant financial
support. For at least the first fifty years of De.Paul's history, and
until its Development Office was fully formed and operative, the
Vincentian priests were its principal benefactors. That portion of
their salaries not required to support their modest life style and the
assistance they owed to the rest of the Congregation of the Mission
was turned back to the University as contributed services. This
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annual contribution was discontinued after July, 1980 because the
number of Vincentian priests active at DcPaus had grown so small
and they were assuming increasing responsibility for supporting a
growing number of retired Vincentians who are not covered by
Social Security or another form of outside funded pension plan.
Until the discontinuance of this contributed service, however, the
millions of dollars contributed were principally accountable for the
fiscal stability, if not the continued existence, of the University.
Happily the economic needs of the Vinccntian community at
DePaul and like needs of the Congregation elsewhere are now being
satisfactorily net. As a result, the DePaul Vincentians are conside-
ring another substantial gift to the University for 1983-84, perhaps
as much as $80,000.
The future of DePaul is inseparably connected with the vitality
of its Vincentian heritage. A clear vision and a plan to make this
heritage operative today are challenges of the first order. The Board
of Trustees has within the past few months set up a new committee
on "Vinccntian Presence" to foster and audit policies and activities
which will further the University's Vinccntian character. With the
spiritual aid given by the Congregation throughout the world, if not
increased manpower, and with more faculty and staff dedicated to
the fundamental values of the University, the distinctive eminence
of DePaul will be assured for years to come.
John 7'. RICHARDSON (:.M.
President of I)E PAUL UNIVERSITY
Chica,4zo. not-ember 1981
("Newsletter from President", issue n. 2)
II - A YEAR OF ANA'! I RS,1RIES
More than 300 years after his death , this year of 1983 might be
called the year of Vincent do Paul because of the nuniorahle
happenings that are occuring during this year.
It has been the year of two world-wide meetings of the Sons
and Daughters of St. Vincent de Paul . a time for renewing the spirit
of the Apostle of Charity : it has also brought anniversaries of two
organizations which invoke the patronage of St. Vincent du Paul.
In .January , 1983, the Provincial Superiors of the forty-seven
Provinces of the Congregation of the Mission (Vinccntian Fathers
and Brothers ) together with the Superior (General and his Council,
Hirt in Bogota , Colombia, where they devoted one full week to the
consideration of:
1) the Preaching of the Gospel to the Poor:
2) the Service to the Clergy: and
3) the Formation of the Laity.
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These themes correspond to the goals proposed by Vincent at
the foundation of the Congregation of the Mission.
At Paris, at the Motherhouse of the Daughters of Charity on
the rue du Bac, during the month of ,June, 1983, the Provin( ial
Superiors o1' the Daughters of Charity from the seventy-three
Provinces throughout the world, together with the Superior General
of the Congregation of the Mission , the Superioress General of the
Daughters of Charity and her Council, met and discussed the
theme:
"To Live Authentically 't'oday: the Requirements of' Our
Identity" which included three phases as follows:
1) the Identity of the Company's Vincentian Charism:
Insertion in the Church:
2) the Mystique and Life of' Service "Today: Important
Dimensions of the Mission Today;
3) it community of Prayer, of Life, of Shaaring and of
Service.
It has been said that St. Vincent de Paul lived his life 300 years
ahead of his time. While it is true that poverty abounded all around
him an the cry of the poor went unheeded for the most part in 17th
Century France - it is also true to say that his approach was based
on the very principles which are finding expression in modern day
sociology and social work. Vincent de Paul's enlightened organiza-
tion for meeting the needs of the hungry, the poor and the
abandoned is evident in the works of the establishments which he
bequeathed to our modern age.
At the risk of over-simplification, it may be said that his
philosophy regarding assistance to the poor is contained in the
maxim which he quoted on an occasion - "If you wish to lied it
poor man, do not give him a fish but teach him how to fish". In this
way the dignity of the human person is preserved, at the same time
that the spiritual aspect of Christ-like charity remains as it response
to the words of Christ who said, "the poor you have always with
you!".
Among the establishments founded by Vincent de Paul are the
Ladies of Charity, (1617) the first in the list of groups serving the
poor; the Congregation of the Mission (the Vincentian priests and
brothers), whose stated purpose is "to follow Christ. the cvangclizcr
of the poor" (16251): and the Daughters of Charity whom he
founded in collaboration with St. Louise do Marillac (1633). From
these original foundations many other things have taken their rise
- and so the spirit of this sainted "Father of the Poor" lives on in
our day.
This year of 1983 marks notable anniversaries of two of the
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Vincentian organizations - the Daughters of Charity, founded in
1633; and the Society of St. Vincent de Paul, founded two hundred
years later , in 1833, by the servant of God, Frederic Oznam, who
chose Vincent as the patron and the guiding spirit of this group of
lay persons who work directly in the service of the poor.
Thirdly, the first foundation of St. Vincent - the Confrater-
nity of Charity - known to us as the Ladies of Charity are also
celebrating the 125th Anniversary of their first foundation in these
United States , at St . Vincent de Paul Church , St. Louis, Missouri,
where the association was formally established on December 8,
1857; from whence it spread slowly throughout these United States.
Finally the Ladies of Charity here in the Archdiocese of
Chicago are celebrating the founding of their first two branches -
at St. Vincent de Paul Church, Chicago, and at St. Nicholas
Church , Evanston . Truly and most aptly this regional meeting of
the Ladies of Charity is called "Vincentian Family J ubilee".
Divine Providence prepared Vincent for the works that he was
to stablish. Now let us turn to the first of these works. It was the
summer of 1617. Vincent de Paul felt more than ever that he was "a
bird in a gilded cage", serving as tutor for the de Gondi boys in the
town house of Monsieur and Madame de Gondi. Since his experi-
ence in January, on the feast of the Conversion of St. Paul, when at
the request of Madame de Gondi, he had preached on the necessity
of 'a general confession in the little church of Folleville, across from
the de Gondi chateau, he was ever more anxious to work for the
souls of the poor of the countryside. So great had been the numbers
who wished to make a general confession that Vincent had been
obliged to send into Amiens to obtain priests to help him with the
grat number of confessions. For more than a week they had been so
occupied.
Once again what seemed to be an ordinary event, proved to be
a providential move. Vincent was installed as pastor of C h tillon-
les-Dornbes, near Lyons on August first. On Sunday, August 20,
Vincent as he vested for Mass, was asked to request help firr a
family, at some distance in the countryside, whose five members
were all seriously ill and unable to care for one another. They
lacked food and medicine. Vincent preached so forcefully, that as
he himself' relates, in the afternoon, after Vespers, he went to visit
the family. lie tells us that the crowds going and coming formed a
regular procession. When he arrived at the home of the sick family,
he found that they had been deluged with food and medicine -
much more than they needed. Much of this would spoil in the
August heat. The practical mind of Vincent saw the need for a more
regulated care of such sick persons.
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During the week, he called together a number of women of the
parish and proposed to set up a "Confraternity of Charity", having
as its principal patron - the Lord of Charity - and to be devoted
to seek out and to serve the sick poor of the parish, to provide for
their needs, and if they died, to provide for their christian burial. So
it was, on August 23, 1617, that the pastor of Chatillon-les-Dom-
bes, Vincent de Paul, gathered together seven pious women of the
parish who wished to be the first members of the Confraternity of
Charity, called by Vincent, "Servants of the Poor, or of Charity".
To these, he gave statutes and rules, written in his own hand, and
approved by the Archbishop of Lyons. This handwritten text is still
preserved as a most precious relic of the charity of Vincent de Paul
and of the first Ladies of Charity. Thus, very simplym, began the
first of Vincent's great works of charity.
Providence, again, was to make use of ordinary events and
ordinary persons to bring these three works of Charity here to these
United States. The Vincentians had first come to St. Louis in the
person of the venerable servant of God, Father Felix de Andreis,
C.M., Vicar General to Bishop Dubourg, Bishop of the Louisianas,
and resident in St. Louis. After the death of Father de Andreis on
October 15, 1820, Father Joseph Rosati, C.M., superior and rector
of St. Mary's of the Barrens Seminary and pastor of the parish of
St. Mary's of the Barrens, Perryville, Missouri, became also the
superior of all the American Vincentians.
In 1823, Father Rosati was made Auxiliary Bishop to Bishop
DuBourg, retaining at the same time all his other duties. Finally
with the resignation of Bishop DuBourg and his return to France,
the Holy See divided the diocese of the Louisianas in 1826 into two
dioceses of St. Louis and New Orleans, and appointed Bishop
Joseph Rosati, C.M., as the first bishop of St. Louis and Apostolic
Administrator of New Orleans until the new bishop there was
named in 1829. After the death of Bishop Rosati in 1843, Bishop
Peter Richard Kenrick, who had been appointed Coadjutor Bishop
to Bishop Rosati in 1841, automatically succeeded as Bishop of St.
Louis, and later became the first Archbishop in 1846.
In 1843, Bishop Kenrick asked the Vincentians to stablish the
new parish of St. Vincent de Paul in south St. Louis, in the Soulard
Addition. The church was completed and consecrated in 1844. As
the parish grew and prospered once again Providence chose persons
and events to introduce in St. Louis another of the works of St.
Vincent . The Sisters of Charity of Mother Seton from the Enunits-
burg foundation , had come to St. Louis at the request of Bishop
Rosati in 182 : 3. Thus the scene was set fir the introduction of the
third great work of charity, founded by St. Vincent de Paul - the
Ladies of Charity.
The first American Lady of'Charity was a 23 year old wife and
mother, named Catherine Harkins. After her marriage to captain
Ilugh Harkins, a Mississippi steamboat owner, she and her fills-
band settled in St. Louis in 1857, residing in St. Vincent de Paul
parish.
Shortly after the move to St. Louis, Mrs. I Larkins had a dream
of St. Vincent walking through snow-covered streets and gathering
neglected children under his cloak. He spoke to her and directed her
to help the poor also. 'T'hree times the dreauti was repeated, so
Catherine decided to mention it in confession. Iler confessor told
her to pray for cnlighttnent, that he would offer Mass for this saute
intention and that she should come hack to the same confessional on
the next clay.
She did as directed but found that the confessor of the previous
day had been tnissioned to New Orleans. In his place was Father
Urban Gagnepain, C.M., who listened to her story with interest,
promised to offer Mass fir guidance and asked her to continue her
prayers. Later he advised her to gather some assistants to form a
society for the care of the poor, adding that: "if the work is not from
God, it will not progress".
This Association was formed on December 11, 1857, and called
the Association of the Ladies of Charity, and consisted at the
beginning of twelve members in all, with Mrs. Harkins as the first
president. Providentially the Association was founded at this time,
for the Panic of 1857 caused a depression which was to continue
until the beginning of the Civil War. There were many hungry poor
in those days and so the Ladies of Charity found many unfortunates
to he the beneficiaries of their charitable service.
In the meantime, the work of the Ladies of Charity was
attracting attention not only in St. Louis but elsewhere. New units
were established not only were the Daughters of Charity or the
Vincentian Fathers were already established, but in many other
localities from the Fast Coast to the West Coast.
In 1957, the centennial year of foundation of the first Ameri-
can Association in St. Louis, this Association invited all the Asso-
ciation of the Ladies of Charity in the United States to send
representatives to this centennial celebration. As a result the Cen-
tennial Celebration, which took place in St. Louis on September 28
and 29, 1957, was attended by 350 Ladies of Charity from 22 states
and 50 Daughters of Charity and 20 Vincentians.
The celebration thanked God for all the graces given to the
Ladies of Charity for their mission to God's poor and strove to build
a deeper understanding of the spirit of Charity, humility and
simplicity that characterizes a Lady of Charity. At the end of the
sessions, the Ladies voted to form a more lasting bond through a
national organization, as already existed in many other countries. A
planning committee worked firr three years, drafting it constitution
and by-laws and preparing for it national assembly. This national
assembly met in New York in September, 1960. At this meeting the
constitution and by-laws were adopted and the Association of the
Ladies of Charity of the United States, familiarly knows as ALCUS
came into being.
So we thank Almighty God today for all our anniversaries,
particularly the one hundred and twenty-fifth anniversary of the
first American Association of the Ladies of Charity and of the
fiftieth anniversary of our two Chicago Associations of St. Vincent
de Paul parish and of St. Nicholas parish, Evanston. 't'oday as in
August, 1617; today as in 1857: today as in 1933. Christ's Poor are
with us and will he with us until the end of time. Vincent dc Paul
asked of'the first Ladies of Charity personal service which would be
an expression of their personal love for the poor.
Each Lady of Charity rccei^,es a Crucifix on her reception into
the association. The outstretched arms of the Crucified Christ are
always a reminder that the Charity of each and every Lady of
Charity must embrace every fin-nt of human misery and poverty
and wretchedness. As Christ's arms exclude no one, so the lady of
Charity excludes no one from her loving service.
The Charity of Christ Crucified overwhelms us!
May St. Vincent de Paul, Apostle of Charity, intercede for
each Lady of Charity that she may be ever faithful to this unlimit-
less service of love! - Anien.
John F ZIAL%IE/?;ti1.4 NN C.M.
North Central Regional Meeting
Chirago, Illinois,
Seplembcr 27, 1983
("Strtucelk", vol. XXI, n. 3,
decemb.. 1983, pp. 10-11)
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STUD/ I
LE MISSIONI POPOLARI IN CORSICA
di Luigi ME/./-ADRI C.M.
Uno studio di storia religiose come la storia delle missioni
popolari non pub ignorare la prescnza di una storia immobile o
quasi the sta dietro it documento. Le relazioni delle missioni infatti
contengono accenni nutlto sobrii sull'ambiente storico-geografico
chc circonda i missionari . Dato chc i rapporti non Grano destinati
alla pubblicazione ma solo ad essere utilizzati dai rnissionari di una
successiva missione, c'i• poco interessc a descriverc luoghi e costumi
conosciuti dai propri interlocutori. Nonostante questo, it riscontro
attento delle pagine delle relazioni ci perniette di ricuperare mold
accenni interessanti. Sono spesso incisi, indicazioni clitnatiche del
teatro delle missioni (inverni freddi e nevosi), appunti di viaggio
essenziali (diflicolta di raggiungcre un villaggio) o brevi annotazioni
storiche (come ribellioni, la presenza degli eserciti, assedi, saccheg-
gi)
Per le missioni (Ii Corsica siamo in possesso di una descrizione
non motto lunga nta interessantc c abbastanza part icolareggiata.
scritta da on missionario net 1776. Essa si trova net registro
conservato nell'Archivio del Collegio I3rignole-Sale di Genova, dal
titolo Brevi relations delle missioni del Regno di Corsica.
La descrizionc incite al primo posto le montagne. La Corsica
piu the essere caratterizzata come un'isolae piuttosto tin insieme di
tnontagne circondate dall'ambiente liquido del "I'irreno. L'isola
divisa per meta da un'alta catena di tnonti the partono dal suns
dell'isola e poi piegano a nord ovest lino all'isola di Gargalo. I
monti piu alti sono it monte Cinto (m. 2710), ii monte Rotondo (rn.
26251), it monte d'()ro (m. 2391) e it nurnte I'Incudinc (m. 2136).
I.a catena montagnosa divide in due I'isola. La picric oricntale,
verso I'ltalia e detta "Banda di Dentro" c presenta caratteristiche
proprie rispetto ally "Banda di Fuori" o ' Pomonte". Quclli dells
"Banda di Dentro", detti anche "Castagnicciacci" sono estroversi.
socievoli, intraprendcnti e hanno una parlata piu vicina a quclla
toscana; i "pomontinchi" invece sono pastori fieri, calnri, introver-
si, con una parlata piu vicina at gallurese.
La montagna spiega come la Corsica sia un esempio di quells
"civilta attenuata " di cui parla Braducl. A parse i porti, la Corsica
net '700 era quasi disabitata lungo Ic coste. La maggior part(- delta
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polazionc the ncl 1789 era di 149.000 abitanti, abitava all' interno
nelle zone fra i 400 e 500 metri di altitudine , con una percentuale
the per 1'800 era di 6 agricoltori o pastori per un cittadino. Per tutta
Ia supcrficie dell'isola Ia presenza della montagna riduceva la
possibility di sostenere una popolazione nuurcrosa . Per questo 1/5
delta superficie (o force pm) era a bosco, 1/3 coltivato c 2/5 a
macchia mediterranea. 11 prodotto principale era la castagna (Ba-
stelica, C:astagniccia), I'olivo a Balagna, la quercia da sughcro a
Porto Vecchio, i pini Ira i 900 e i 1200 metri, e I'aggi, betulle, larici
lino ai 1800 nretri. Un ambiente cost ingrato non poteva sostenere
una numerosa popolazione. Per questo da sempre la Corsica fir
un'isola di emigranti. I (torsi conrbatterono per it re di Francia, per
Genova (la "I)ominante"), per Venezia e per it Papa. Furono gli
iclcnti provocati dalla guardia corsa chc scatenarono la crisi diplo-
tnatico-militare dcl 1662 fra Luigi XIV e 11 papa e indussero it
sc gretario di stato ally c{uerra, NIichel Le 'I'cllicr, a tar pressioni
scalla tacolut di teologia drIla Sorhona perch(' preparassc till clento
c1i tesi gallicanc. Ad Algeri C Tunisi vi crano multi crrsi sia come
niarinai c ntc•rcanti (-It(- conk forzati. I rihclli crrsi in ogni epoca
ccrcarono, arlraverso i contatti di lord parcnti c amid cntigrati. di
:tvc•rc appoggi dall'cstcrno: arnti dalla Francia c da (;osinto dc'
Medici o dal sultano di Costantinopoli, durante la dotninazionc
gcnovesc, o dall'Inghiltc•rra quando I'isola passh alla Francia. Il pica
illustre di questi ernigrati, su c•ui i• inutile insistcre, fu Xapolconc
Bonaparte.
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Le montagne sonu it cuore dell'isola perchc da essc nase•ono i
liumi, le precipitazioni c i banditi. I Iiumi principals delta "Banda di
1)entro" sonu it Golo, lungo 84 km., it 'lavignano (80 kill.) e it
Fium'Orbo. Net "Ponwnte" i IiUtrti, o tneglio i "liuminati", a
regime torrentizio. sono l'Ortolo. it Rizz:otc•se. it l aravo (53 knt.).
it Prunelli, it (;ravona (36 kin.), it i.iamonc, it Mango, it Ficarclla C
I'Ostriconi. Grazic ai monti la Corsica ha on clima che sulle colte r
piu mite d'inverno chc non la Ton.ina. incntre ill'interno c fresco
anche d'cstatc. I tnonti rendono clifficili Ic comunicazioni. I valichi
(o -bocchc") plo importanti Sono quelli di Vizzavona (nt. 1162) the
net 1776 era ancora I'unico percorribile con le cavalcaturc, la Foce
Verde (in. 1345), it Col di Vergio (m. 1460), oltre ad altre bocchr
ntinori. come quelle delta Spelonca, verso Ota, quello di C:anipotile
(13occa (I'Acqua Ciarniente, in. 1571), la bocca Manganello (m.
1800), lit bocca d'Orc•ccia (in. 1400). Sono i passi the conoscevano e
percorrevano i ntissionari it picdi o sus muli, la cavalcatura che
s'impone net ntediterraneo net secolo XVI. (;It ultinti ire valichi
ancor oggi sono percorribili solo it picdi. Le distanze devono
pertanto essere misurate non solo badanclo at nuniero dci chilorne-
tri, ma all'altitnetria. Da Bastia ad Ajaccio vi Grano circa 153 km. I
inissionari la pt•rcorrcvano in 2 giorni. 11 primp giorno lino a Corte
(70 kni.) c it sc•condo giorno con la saute del Col di Vizzavona (in.
1162) e la disccsa verso Bocognano e A.jaccio.
I banditi Grano I'altro prodotti dells mont.+gne. In Corsica la
montagna intpenetrabile. Lssa, soprattutto l:+ "Banda di I'uori
era stata sempre isolata. Non aveva c•onoscitito per esernpio it
ntedioevo con Ic idee di giustizia I'eudale. Il corso, cosi legato ai
congiunti e agli amici. era convinto the tutto potesse essere conse-
guito con tin'intesa person:+le. Quando qualchc ingiustizia si abbat-
ieva sulla propria litmiglia. magari I'omicidio di on congiunto.
allora perdeva la liducia nella legge e non pensava ad altro the a
Tarsi giustizia. Le relazioni ricordano che per lit missions di /.ichia-
to net 1677 tin costume raccapricciante: `Una donna it di cui
Iratello era stato ucciso, haveva succhiato it di lui sangue, con
anirno risoluto di non mai perdonare all'uccisore sing a chv non
havessc bevuto it proprio sangue del micidiale et ccco the sentcrido
lit predica. lornita chc lit inunantincnte cone Moor di sc stessa, con
lacrinre si getto a' pie-di del predicatore, doniandando contessionc.
risoluta di dar la pace" (RBM, 4). it piu delle volte it vendicatore,
per fuggire la legge e tali avvcrsari si rifugiava sulk montagne e
ctiventava tin bandit o. Tutti per questo andavano in giro arniati. }'.
caratteristica l'itnmagine clef tipo corso on la "barretta misgia", lit
giubba di panno, i calzoni lunghi c larghi all'uso greco (c'erano in
Corsica alcuni insediamenti greet), on tango mantello. la cartuccera
("a carchera") cui Grano intilati la pistola e to stiletto, alle spalte
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pendeva it fucile ("a cispra"), un'arma dal calcio molto breve e dalla
canna lunghissima. Lc donne portavano sulla camicetta bianca un
corpctto rosso o turchino c una gonna it pieghe tinissirne con it
grembiule (`u scurzale). Le zitellc indossavano inOiTFe un I'azzoletto
annodato ally nuca sit cui ne sovrapponevano un altro ("u niandi-
le"), mentre lc donne di famiglia piu distinta preferivano "u tuezza-
ru", una specie di scialle di pizzo.
Di solito lit vendetta ("a bindetta") corninciava dalla "gridata":
dopo la morte violenta di un congiunto. invece della "scirrata", Iv
lamentatrici incitavanu gli uomini alla vendetta. Nessuno si faceva
illusioni. Eppure it richiatno del sanguc era piu forte, Si calcola the
dal 1685 al 1715 vi furono in Corsica una media di 900 onticidi
all'anno.
La presenza della ntontagna spiega anche la conservazione di
zone con usi e tradizioni particolari. La penisola di Capo Corso, in
cui era la casa di Bastia, era dcnsamentc abitata e ntanteneva molt)
legami con Genova e la Toscana. Le relazioni dcliniscono questi
abitanti come "avari". lorse perche molto propensi al contniercio.
alla navigazione. Ad ovest sul mare vie lit Balagna, zona meno
aspra, coltivata ad olivo, con "gente seria e ritlessiva"; la Balagna c
lit zona "piu culta e piit illuntinata". Si ripeteva it pro verbio
"balagninu untu c lino". L'ahbigliarnento Belle donne invece vienc
giudicato `defornte", ma "modesto". Inunediataniente a sod Bella
Balagna vi c la rcgione montagnosa del 'I'artagine c dell'Asco, detta
Giussani, zona ricca di foreste c "pia". Purse perchr piu lontana
dalla circolazione delle vie di coin unicazione. La Castagniccia (le 5
pievi di Orezza, Ampugnani, Rustino, Vallerustie, Casacconi) e la
zona piu ricca, lit gente "e lit meno brutta" ("la piit brutta c vicino
alla marina"), ma in compenso sono "oziost. ed etfeminati, ma
generosi ed amorosi". Gli abitanti di Caccia Sono detiniti "onorati",
cioe scnsibili all'onore, c "puntigliosi"; quelli di Corte invece sono
"screanzati e senza ospitalita". La zona del Fiurn'Orbo era quella
menu abitata. lit regione piu inaccessibilc e la put propizia al
handitisrno. Per qucsto i missionari definiscono gli abitanti "rozzi e
selvaggi".
11 "Pornonte" (post ntontes) era lit regione piu disabitata, meno
fortunata, anche per la presenza di catene parallels cite sccndevano
dalla dorsale mecliana dell'isola. In questa regions si conscrvano it
ricordu di alcunc tarniglic signorili, i d'Istria, i Cinarca, i Leca, gli
Ornano, i della Rocca. Nel passe di Sia (Sevi di Dcntro e Sevi di
Fuori) c in quella di Soro (Soro di Giu e Soro di Su) prevalevano i
boschi; nella Cinarca Ic terre cultivate, conk nel passe di Sartena c




c'erano molti problemi di carattere pastorale . 1 missionari rilevava-
no le chiese mal tenute , I'ignoranza religiosa, la scarsa lrcquenza
(lei sacraments c Belle funzioni religiose. 11 quadro c mitigato da
alcune annolazioni inieressanti. I'ur praticandosi i balli promiscui,
"non vi a l'usanza (Ii tar all'amore ". I costunti delle donne sono
ricercati ("vi c motto lusso"), ma tin contegno irreprcnsibile ("poca
lussuria" ); it latrocinio i• frcquente negli uomini . Ilia non nclle
donne. Ambiente chiuso, con torte componcntc pastorale, chiusa
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alla circolazione Belle idee, la "Banda di Fuori" o "Pomonte" si
caratterizzava ancora per la propensione all'ira e ally vendetta del
suoi abitanti: "sono piu dominati dall'irascihile the dal concupisci-
bile, e quando cominciano a far male ne vorrebbero veder it line-.
E questo it quadro dcll'esperienza missionaria delta cases di
Bastia, esperienza di tin secolo e mezzo di evangelizzazione. I
inissionari trovarono un'isola organizzata abbastanza bone dal
3. LE DIOCESI
punto di vista logistico . C inque crano intatti le diocesi : Ajaccio,
Aleria, Mariana e Accia, Nebbio c Sagona . Ajaccio ( Adiaccnsis) net
1695 aveva 500(1 ahitanti, 3 conventi maschili e I fenuninile . Aleria
era la diocesi della parse orientate: it borgo di Aleria aveva solo 20(1
ahitanti, c per questo it vescovo c it capitolo risiedevano in Campo-
loro. Mariana e Accia crano ormai una pura denominazione topo-
gralica, in quanto Ic tnura dcll'antica cattcdrale di Mariana si
aprivano sull'aperta campagna; it vescovo risiedeva it Bastia , citt;t
di 9000 abitanti; net 1683 vi erano 6 conventi maschili c 3 femininili
c 18 parrocchic. Al posto dcll'antica Nebhio sorgeva it villaggio di
S. Fiorenzo, di 200 abitanti, ma con 22 parrocchie. Anche Sagona
cra un puro ricordo: it vescovo risiedeva a Vico, paese di circa 500
abitanti; nella dioccsi vi erano I monastero rnaschile e 18 parroc-
chie. Mezzo secolo dopo la situazione religiosa non era cambiata.




parrocchie ; mentre ad Aleria le parrocchic crano 160; Bastia era it
centro piu abitato ( 12.000 abitanti ) della diocesi di Mariana e Aecia
con solo 18 parrocchic . I nuovi dati mezzo secolo dopo non erano
cambiati per Sagona , salvo un his c olo incremento degli ahitanti del
centro di Vico, chc saliva it 801.) ahiranti nel 1751.
Dalla fondazione della casa cli Bastia ( 1678) alla fine del secolo
Ic parrocchic piu frequentate dai nissionari furono quells di Nebbio
c Mariana , della part(- meridionale Bella diocesi di Sagona c di
quella centro settentrionale di Ajaccio c Aleria.
La durata dells missioni variava. Per Corte c Rustino net 1676
ai 5 missionari accontpagnati c aiutati da un fratcllo, furono
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necessaric 4 settitnane ; e la media lei paesi c delle cittadine di circa
1500/2000 aninn• di coniunione. Per Omessa (600 anirnc di cornu-
nione), Caccia (300 aninic di comunione). (:alenz:rna (800 anime di
comunione) e Olmetta (600 anirnc di conuurione) lurono necessari
nel 1676 rispettivarnente 12, 2, 21 c 12 giorni.
Prendendo come rikrimento un arco di tempo piu lunge i
possihile seguire lo svolgimento Belle calnpagne missionarie. .\d
Asco dclla diocesi di Mariana, i inlssionarl fcccro la mission(- ncl
1677 per '3 settitnane, ncl 1691. ncl 1695, 1707. 1723, 1729. 1777.
III on secolo per Tina parrocchia di 600 anime di cornunione (alla
fine del secolo saranno 1000) 1 missionari predicarono 7 volte,
yuindi in media ogni 14 anni. La gente era "rnansa": vivcva in unit
Bola spenluta, nella valle clcll'Asco, c quindi i missionari vi trovaro-
no 1 dife tti degli ambienti chiusi: "incesti" cioe matrirnoni con
consanguinei e abigeato. Per it matrimonio l'unico prol)Icma era
costituito dal lover chiedere Iv dispense. Nei 1695 gli abitanti
trovarono it denaro per Ic dispense c pronliscro (Ii non coabitarc
prima della celebrazione in chiesa. La fi•cquenza in compcnso era
buona: solo nel 1707 la piurtecipazione degli uou)ini lascih it desidc-
rare perche it tempo non era propi/.io. Ncl 1723 infatti ogni tnattin:(
inolti pastori scendcvano dai pascoli carichi di li)rniaggio, lo porta-
vano a Casa e ancora sudati e trafelati correvano in chiesa. A
Sartena nel triangolo mcridionale dell'isoia i missionari vennero 8
volte fra it 1678 e it 1721 , quindi in media unit missione ogni 5 anni.
Alla terza missione, 1 missionari trovarono la gent(- "frc(I(Iarella
ailora si Icce l'esposizione del Santissimo per tre giorni continui con
I'intimazione di riconciliarsi. I risultati furono sorprendenti: vennc-
ro siglatc 6 "paci di sanguc": un Tiomo Moll re perdono I'uccisore (lei
padre, deiitto cotnmesso da meno di anno. Tuttavia "si lasciarono
inconfessi tnolti nobili (cosi detti nel paese) perche calonniatori di 6
person(- innoccnti". inoltrc hen 12 incestuosi si separarono, pagan-
do una penale di 100 lire (RBM, 57s.). Nei 1696 la missione fu
giudicata ancora fredda; in compcnso si rime(W) "ad alcuni abusi
circa Ii pesi e misure nel vendere e comprare: si siglarono 2 paci c 12
incestuosi si separarono (RBM, ¶lb). Dopo the neI 1703/4 it numcro
delle paci sail it 17, nel 1712 ii relator(- rilevi) conk Ia situazione
li)sse tnigliorata per is vendetic, rivelancio pert tin altro difetto,
quello dell' usura . Nei 1716 furono cacciate dal paese due donne
scandalose. Signilicativo it giudizio sulfa mission(- del 1721: 'Non
riusci di porre riparo a' maggiori bisogni del popolo ormai satio di
tante spesse missioni " (RBM, 165). II giudizio trova conferma in
una notes del 1777 in cui si legge: "Le missioni si sono rese frequenti
in Balogna dai missionari posticci e da' nostri, ondc non lanno put
colpo: dunque sarebbe hene starne lontani almen per sett'anni
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Dalle descrizioni dci rnissionari, venianur a conoscere la loro
impressione di muov(rsi e viaggiare in on paese in cui tutti gli
uonlini crano armati. Anche in chiesa venivano con l'inseparabile
futile o alnu•no to stiletto. E dato the non si aoeva fiducia nella
giustizia, si ripeteva infatti 11 provcrbio -(-it parent! c atnicizia, si
vines ancu a justizia", ognuno ccrcava di fansl giustizia da sc. A
Rustino net 1()7()- "un padre di famiglia at quale era stato ucciso un
suo tigliuolo utosso da interno spirito grid)) ad alta voce the per
atnor di Cristo perdonava di cuorc all'uccisorc, e nell'istesso tempo
chianiollo per it suo proprio Home... 1'abhraccio taratnente c
teneramente, con protestarsi the voleva esscr suo amico" (RNiB,
2). A Sartena I'anno seguente. un tionlo the da 12 aunt voleva
uctiderc it suo netnico si riconcilio c una donna an()) ad abhracciare
I'uccisore di suo figlio "dandogli 11 bacio di pace" (RBM, 4).
Spesso i paesi si spaccavano in due a seguivano fazioni rivali. A
Fossano net 1678 "tutto it paese si troy)) in arms, ma con Ia grazia
del Signorc, di Babilonia di conI'll Slone si lamb!', in G(rusalenune
di pace" (RMB, 7). A Plla it paese depose It armi (Ibid. ). A Pic di
Croce d'Orezza. al centro di una zona inontagnosa ma motto
battuta dai missionari si ottenne con pubhlica scrittura "di non
portar armi in chiesa" (RMB. 141). Spesso i tnissionari si trovava-
no essi stessi in situazioni di pericolo. Act Atella, qualclie giorno
prima Bella rnissione ('era stato uno scambio di archibugiate fra
fazioni rivali (RAIB. 4), A Caccia net 1729 si stavano scatcnando
nuovs stragi quando inizlo la rnissione. A Monticello di Balogna net
settetnbre del 1 729 fu indctta una rnissione per ordine del ,generate
Felice Pinelli "per indurre bellantcnte Cinque tamiglis di banditi
quali stanno per mettcre vie piii sosopra it parse" (RMB, 1729,
s.n.); it Fogliano la gents non depose lc arrni nonostante la rigorosa
proibizione detl'autoritic civil( (Ibid.). A Cervione net 1678 i
missionari dovettero constatare -chc dif6clltnente ! cots! farm)) It
pall, se prima non hanno qualchc soddislatlone e se la longhezza
del tempo non ha alquautto mitigaio li aninti altcrati" (RMB, 4s.).
Net 1729 scoppio una insurrezione coat o it dominio genovese,
contandata da Andrea Colonna, Luigi Giafk'ri e Bat canonico
Orticoni. L'intervento imperial( portb ally pace di Corr( net 1732.
Net 1735, approfittando del facto the I'itnp -ratore era impegnauo
nella gucrra di successions polacca. la ribellione di nuovo divantp6.
1 rihclli trovi trono un cap)) nominate in un avvsnturicro. 'l eodoro
di Neuhoff, cltc si fits proclamarc "viccrc' (Lt regina di Corsica e la
Madonna). lniervenner) questa volta i Irancesi e l'insurrezione si
marl) in una lunga scrie di scontri c di carnpagne. Net 1736 fu presa
d'asscdio Bastia, quando un gruppo di mission ,rt i si trovava it meta
dclh ntissione di Brando. A San Pietro cli Ncbbio net 1737 la
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missione , benche indetta, non pots essere predicata. Poco prima le
relazioni riferivano come nella missione di Monato aveva prodotto
on effetto concreto: la gente non cra corsa al saccheggio di Bastia.
Nel 1768 con it trattato di Versailles, la Corsica pass(r sotto la
dorninazione francese. Durante Ia missione di Gragno del 1776 i
tnissionari vennero a sapere che it parroco si cra dato ally macchia
.per aver giurato fcdelty al governo di Genova, per scrupolo e poi
per timorc". La rclazione giudicava it sacerdote "lotto, pio eel
esernplart•". E evidentc un riflesso delta voce popolare lavorevolc ;it
rihelli, per cui it parroco, come it eanonico Orticano e buona parte
del clero pa rteggiava.
Una situazionc merita di essere particolarntente ntessa in
cvidenza: quella degli usi matrimoniali. In n>ltissinri paesi i
missionari inconu avano situazioni chc essi consicleravano irregola-
ri. In realty la Corsica cra un pause "stretio lonutno dagli influssi
pio marcati. L'isola non si adcgu(r in questo subito al eoncilio di
Trento. Le diflicolta a chiedere le dispense possono essere spiegate
con la poverty di molti; questo non Basta. \'i influivano anche•
considerazioni. fra cui Ia tendenza it conservare un costume the per
i cursi era ovvio, come Iorse anche• Ia propcnsione di taluni notai a
conservare la propria competenza sulle questioni matrimonial). A
Bacognano "due sposi che abitavano colle spore de hituro Si
disciplinarono in palco it vista di auto it popolo" (RIB, 1776). Ad
Asco ben 80 incestuosi si separarono (R\1 B, 72). I'ra Ie osscrvazio-
ni generali si nota per la "Banda di Fuori" 'i1 coabitare e conviverc
insiemc li sposi e• spore dc' futuro chianrandosi prima di contrare it
ntatrimonio moglie e ntarito; ntolti per(, non perdono con ci(t
l'innoc•enza". Per Gragno net 1776 c'r on rilievo rivelatore: "I,i
ntatrimoni vi si facevano da gran tempo tll*uso degli antidilerviani
senza dispense e senza sagranu•nto" (RMC, 1776 s.n.). Si tenga
present(- inoltre the l'ety Belle nozze era molto precoce: secondu i
missionari ci si sposava abituaftnente sotto i 15 anni.
Il rapporto con it clero prcsenta on duplicc intcresse. Lc
inissioni sono rivclatrici di una condizione di prolondo radicamen-
to. QUelle sacerdotale era una carriera anrbita, (-It(- pero non teneva
lontano i preti dalla geute. Molti preti Ii vedianut in prima linca
nelle vatic insurrezioni. Pochi sono i modelli sccondo I'ideale del
eoncilio di Trento. Le relazioni riferiscono di alcuni Iasi scandalosi
come it Pic' di Croce cl'Orezza net 1714 e Gragno nel 1777. A
Quercetclia fu necessario mettere pace fra tina signora e un clricrico
the quest'ultinw aveva insultato.
I tnissionari cercarono di provvederc innanz_i tutto promuo-
vendo gli incontri del clero. Cori per csetnpio it Cottone net 1678.
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Ai prinri del '700 i missionari iniziarono un scnrinario per cstcrni
che pet-6 non ebbe scguito (R(:, 1. 224). A Iungo essi furono poi
impegnati per la costruzione dt•Ila chiesa delta loro casa di Bastia.
Nel 1739 per poc•o tempo I'edificio sacra In traslormato in teatro dai
franccsi: i missionari ebbero buon gioco ricorrcndo pt•rn a Vcrsail-
le•s. Nei 1748 la casa to centrata da •1 cannonate. I.e necessity
economiche pesarono still'attivita dei missionari nell•tiltimo quarto
di secolo. Le attivita per it clero, ritiri c incontri. vennero sospcsc: IC
missioni stesse suhirono till rallcntamento c anti venue chicsto di
non inviare piit soggetti perchc non avrcbbero potato cssere nurte-
nuti.
L'ultimo periodo coincise anche con I'insorgcre di parecchi
contrasti con it clero stesso e i vescovi. Gia itel 1712 i pastori di
Sartena Grano rirnasti meravigliati del "rigor insolito" dei conlessori
che non assolvevano dai furti. Nella missione di Calvi net 1775 i
missionari stracciarono pin di 1000 nrazzi di carte r in quella
occasion(- - non Si vide pin tie pctto, ne testa, nc volt() scoperto".
Lssi non visitarono nessuno, e questa ritiratezza avrebbc contribui-
to molt() al success(). A "I'ornino net 1777 'Si comunicar•ono quasi
will, perchc si raise a conf'essare it picvano probabilista. Iddi() Ii
aiuti!" (R NIB, 1777, s.n.). Questi mezzi turchi" di Tontino avcva-
no clue gravi ditetti: "I.'avarizia a la Iussuria avevano acc•iecata
quella p()very genie senrpre assoluta (]it conlessori lassi" (Ibid. ).
Nell'ultirno periodo i missionari cntrarono in contrasto con
alcuni vescovi. Ad Aleria net 1770 era stato insediato.Jean-Joseph-
Marie do Guernes (1722-1798). Non voile la ntissione di Corte net
1777: pretencleva infatti c•he it denaro Belle restituzioni, che i
missionari devoivevano ai poveri, fosse nresso lit-Ile sue maul. Le
missione prese avvio con fatica; quando iinalmcnte si allontanarono
"gh esattori vescovili" la genre s'intiamnro talntente. che. secondo
la rt•lazione. ci yolIcro i granatieri per truer Iontana la genic dai
conlessionali (RNIB. 1777, s.n.). Ad Ajaccio it vescovo cots()
Benedetto Andrea Doria (1722-1794) preferiva i cappuc cini, tnrn-
tre la genie asp<•ttava -li yeti missionari" (R\IB, Bacognatnt, 1776,
s.n.). Domenico Maria Santini (1727-1814) vescovo di Neblrio
chiuse la diocesi ai missionari ne•I 1784. Secondo It, relazioni sare•hbc
star() geloso del success() di Cristiano Salvatore (1731-1818), curso di
origine, che predicava con molta toga.. Montemaggiore net 1775
per scuotere la genie questi ricorse it uno stratagentma the le stesse
relazioni giudicano esagerato e ingiusto: "Siceome quci papal()
sembrava cturo, cosi 11 predicators fuor dell'ordinario nrinacciava
divini giudizi. e nc•1 furor Bella predica dcll'inferno con iniPrudenza
disse cite prima Bella tine delta rnissionc• till hunt() sarebbe ito
laggin: avvcnne chic morsc all'inrprovviso till tencnte di cattiva
-75-
lama et it popolo resto tutto attento" (RMB, 1775, s.n.). Altrove
pero aveva riscosso successi incrcdibili.
Si affacciavano frattanto nuove situazioni. Nella missione di
Calvi ncl 1775 i missionari ebbero successo con lit genre: rna tma
nota marginalc• avvertc chc• non si confessarono "alcuni franiasso-
ni". A Mozaglia di Rustino lo stesso anno "tin lihcrtino e scandalo-
so nintico dei sagramenti e dei sacerdoti si ridusse a privata e
pubblica penitenza con edificazionc c meraviglia di tre pievi circon-
vic•ine c•he lo conoscevano e stitnavano cretico. In quel povero paese
it cagione del passaggio delle• truppe, e de' sacerdoti poc o esemplari.
C del pastor iuto e mal accetto al popolo, s'cra introdotto una
specie di lihertinaggio" (RMB. 1775, s.n.). Scoppiata la rivoluzione
francese• nell'aprile del 1790 la presenza dei predicatori servi ad
e•vitare divisioni fra gli ahitanti di Sisco chiatnati it cleggere la
municipalita. Lo stesso avvenne a Pictra Corbara. Erano peril gli
ultimi sussulti di un'attivita the con I'evolversi della situazione
francese• in pe•ggio allontano delinitivainente i rnissionari clalla
Corsica.
APPENI) ICE
Dcscrizione Bella Corsica ( Brevi relationi delle missioni del Regno di
Corsica : Archivio del Collegio Brignole-Sale di Genova)
Nla prima di dare it raguagliu delle tnissioni panicolari, convien descrivere la
varicta de' cosrctnti, giacchc passando Ii rnonti, par di giungere in altro rnondo. La
gran catena dc' tnunti cumincia (lit Porto Vecchio it rnezzugiorno, ' tiranu <liritti a
scttcnirione: Ii piu bassi dividono it Fiumorbo (Lt Portuvecchio. It piu alti sonu
(:oscioni, Incudine, D'Oro o Duro, Rotondo. Cinto, Patrogrosso, Capnmale.
Spelonca. II monte di Cuscioni uve Sono le piu buon acque, trotte, ed erhe pei
bestiami, ed ove it cascio riesce it rniglior di Corsica ha Ghisoni pieve d'Aleria ad
oriente• r Zicavu pieve d'Ajaccio ad occident'. La ntuniagna dell'Ineudine di qua
Aorta (lit Ghisoni e di Vivario diocesi di AI'ria, di Ia Bastc•lica diocesi d'Ajaccio. II
monte D'Oro o Duro, chi- fa n0Oltt' punte inaccessibili, di I,'t Bocognani con fiuminale
di Celavo: di qua Vivario. Ad oriente di nionte Rotondo, (lie si puo dire it re dc'
rnonti, vi sta situart la pieve di \'rnaco diocesi di Aleria; all'oriente c ponente vi i•
Guagnu ed Orto; sulfa circa di monte Rotondo vi c una voragrine picna di neve ed
acqua gelata a Hera ancora di agosto. nnde it rooms par rite linist a in foriezza cot
circuito dellc mura e cui rivelini c unto c di sassi grossi ' minuti ammmntonati
insiemet da quells due punt' piii alto sovra lit voragine data lago di vetta Niella.
Si scuopre tuna la Corsica in guru a tutt,t I'isole adimcnii c tuna Ia part'
oriental' di Sardegna, I'isola A.sinara, It, montagnc di Provenza, di Liguria e di
Toscana purchc I'aria sia sercna. lira monte Rotondo e Monte (.'into vi c it lago di
Nino donde sgorga it flume Golo a quel di Tavignano, piu sotto vi c Corti a Suaria
all'occidente vi r la Soccia: fra morn' (.into v monte Padro vi r Asco, diocesi di
Mariana, a settontrione vi e Giussani diocesi di Mariana, ad oriente vi i• Caccia, a
Ixmc•ntc• Evisa Sc la cate•na dc' rnonti tirasse diriua andr'hhe it linirc fra Lozari c
I'Isola nt,t .upra Giussani piega ad uccidcntc sojtr.t Zilia, ' .t chi:uua Monte
Grosso, sovra (;:dcnzano e sovra Marvtlinu e (:alcria, r si chiartta la muntagna di
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(:apranale, luoghi voramenti da capre, ove dappresso vi i• una ottnuagna pertuggia-
ta da una parts- all'altra eppoi scende lit catena do snouts di qua da Ota e si dice quel
monte tit%isurso. Spelonca c tintsce ally destra del golfo dens, Girolan in un'tst,lrtta
aplx•llata I'isola del Gargalo o Gorgo, per the fra mezzo vi e oil gorgo d'atqua
marina. Le hocchette dette fix t- o passaggi le pin note song quelle dell. Spelum it the
Aorta in Out di Capranale per cui si asecnde (lit (;aleria in Niulo c st passa pet Bosco
I'Ajtoni, per Evcsa. Camporile the lwrta da Curti al logo di C:rrs.1 cd all,, villa
d'Orso, oppur di So cia, la soglia fra Corti e Guagno, Li Basra it Nlanganelli da
Venaco it (;uagno, Ia bocca d'Oreccia (lit Vsvarit a Crusini. la hoot di Vizzavooi da
Vivario it Brxognani, la bocca di Verde da Ghisoni a Bawclica.
Da Bastia a Curti si pull arrrvare in una gtornata, da Corti al di IS dai uunnts si
arriva in un'altra giurnata; di unite hit he o foci per cui si passa I'unica cavalrahilc e
cluilla di Vizzavuni pasta Ira Vivario a Bcteognani. ma d'inverno sou mitts Aims di
nevi e di ghiacci. "forts Ii livens principals Bella pane oriental; r- drll'uccidenrae nuts
hanno I'nngutc dalle catene dc' mono divisor; una parts Itll'alua. 'I utia Ia pane
uccsdentale i• divisa in huncinali. the song fiunrinale di Ora, di Evica, di Sagona, di
la:nonee c he .supra ii mono: N;hbio situato di supra Viso ss divide sit due tiurninalt
the Sono (it Guagno e di C:russni, alla sinistra di Lianct , ni a situata la Cinarca
compusta di Bette parrocchic c tagliata di Iungo da un liuminale dens, di Casaglione;
dupo it Crusini ove finisce la diucesi di Sagona, comincia Ia diocesi di Ajacciu, al
prsmo liuminalr a pill diritto i• quel di Cdaro. it 2° e quel di Cauru ed entramhi
sboc cano nil golti, di Ajaccio, it i' i• quel tit Zicavt, r di Omani) ed alto hunun.cls vi
sums in Isrria nella Rocca di ( )uen/.a c nelle vic. Di qua dai monti sl Iiuminalc• pill
grosso i• qurl (it Golo the comincia in Carnpotiie dal lags, di Nino scurre per Nicrlo.
per le pievi di D'Alcini. Ira la costiera data Aspriccia. Rustinu a (:asaccons ditto
(:astagnicesa, Ira Marina c Casinca, e scorre piano presso la caucdrale arnica di
Mariana distrutta: 'l'avigano spunta anrh'cgli da Carnpotsl' in Corti s'unisce con
Restonica , fra Boezio i Pieve di Rogna s'unisce con i Ire liurtci d'Oreccia. che sgorga
presso la face the porta in Crusini, di Manganelli c di \'czzavoni e giunge in Alcria.
Cotisno del di qua da mmnli
Li castagnari stints oziosi , cd eflerninati . ma gencrosi ed amorosi : quclli Bella
tt•rra scminatoria de lta aspriccia sonu pill Bari al lavoro ntcno welts e pill aspri, Is
ralrscorsini. li nebisini a Ii balagnini son.) Is pill avari: la Balagna it la pill cuha c pill
illuncinata a pill pia Giussani ed Asco gents mansa. carcianinchs onoraii, c•
punngliosi . c uninesi scrcanzau e• senza ospitaliuc : ntolcnc ht partccip:uto del bells- r
del male del di qua r del di la da niono , zevachesi c vivarsest pill curtesi, Glcsscmi e
Fiumorho rocci e selv:,ggi; fra Gavignano c Colo la popolazione e la pill ricra e psi
ellcrosnata nrassinrt da (arnpuloro al vest ovado. Lt genre mono brutta al di qua da
moots a in c .cstagnicria, la piir brutta i• vicm0 alla ntatsna; Ia psu Jura di cuorc i• Ira i
castagni: la psis seria e rillessiva c in Balagna , la pill Isbcrtimt c dissuluta i- ne' presidi
di ocarina; s1 vestir dcliuvt(- c quella dell,' donne halagninc, giussaninrhe. aschcsi e
niolinche: li i• per-6 pill modest;
Costumi de' fmmontinchr
l.a parse occidentale di Corsica detta it di lit de' monti abbonda (It bestiatni, e
pair la maggsur pane degli uoncini e Belle donne cresconu dietro gli anrnenti: e
qutndi avvic•ne chi' non essendu .cvvczzi nell'snfanzia a coltivare la terra, c frequenta-
rc la chiesa non si s;cnnu pin aecunccrdarc it(' a pratscare la virtu Bella relsgiune nude
vivtnu seconds, la nanna ecco pir(anto Is ntali da ntsssionari in parts rinx'diati nil di
la da monti:
I) I'ignoranza dell,' rase the si devonu credrrc sperarc, praticarc v fugire per
salvarsi
2) la maneanza di religions per cut potu o nulla si Irequc ntanu It: chic's,' i Ii
sagrantenti. tanto the qu:dunque me•ndicatu pretest basta lx•r non udire la
rnessa, i per trascnrare Ia eonfesssone c cnutunsone (it prisms,
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3) iI coabitarc c convivere insictne Ii sposi e spose de' futurn chiantandosi prima di
contrarre it matrimonio nurglie a marito, multi pero non perdono con , lit
l'innocenza
4) si congiungono in matrimonio cornunerncnte sotto 1i quindici anni, senza sager
cosa dir vuglia
5) si strapazza in vatic guise it nome santu di Diu con giurantenti c bestemmie
6) le chiese Sono brutte, sporche e sprovcdute
7) vie motto lasso virile donne, ma poca lussuria
8) non vi c l'usanza di far all'amore eppur si usano li balli di uomini con donne
9) son fa(ili Ii pomontinchi all adirarsi c vcndicarsi
10) quanta i• raro fra Ic donne, altrettanto c frequente fra gli uomini it latrocinin
1) sono piii dorninati dall'irascibile the dalla concupiscibile, c quando cominciano
a far male ne vorrebbero veder it floc
12) in questi ultimt tempi (In(- pacst sonu stati per sett' anni continui rovinaii da
banditi e da soldati, ondu Podia era commune: a tutti Ii suddctti disordini
apportaronu e apportanu rimedio Ic missiuni.
UN TOAST "DE MONSIEUR VINCENT"
Jean.WORIN C.M. (1)
Mesdames, Messieurs! .Je liens a vous exprimer u•rs sinciere-
mcnt notre joie de vous recevoir ici, a l'occasion de... Ces quel(lucs
mots n'ont evidemment pas la pretention de passer pour tine
savante communication. Mais. a la fin d'un repas, et avec tine
petite malice gasconne nccessairement enrpruntee puisque je suis
ni a I illc, je voudrais, moue en cette circonstancc, laisser la parole
a Monsieur Vincent. Oui!. Monsieur Vincent a souvent parle des
repas, dc fac•on savourcuse, vous allez le voir, et parlois tin pcu
Cliacun connait, d'abord, la tnaniere duns 11 evoquali les rcpas
de son enfance : -au pays dont je cuffs, raconte-t-il. je pens(- aver ttnc
certaine nostalgic , on rct noun{ dune petite &'raine appe/Me millet qur l'on
Jain euire daps on pot" (2). Voyez, it donne presquc la recettc. ".9
l 'heure du repas, elle est oersee daps on v>aicseau el eeux de la mason viennent
autour prendre leer refection" (2). Monsieur Vincent, lorsqu'ii rappellc
cc souvenir, a 62 ans. II a done connu les repas a la (:our. chez Ies
Gondi, chez Ies Grands. Mais, conunc on lc comprend, it scrrtble
encore hunter avcc tine certaine joie Ies nnodestcs menus de Ranqui-
ttes . Puisquc Woos parlons de menus , pourquoi ne pas continuer a
lire la carte, tcl que noes It- retrouvons ici ou Ia dans les ecrits et les
entretiens do Saint Vincent.
Cornntenr;ons par Ies entrees . Au detour d'une Iettre du 5
janvier 1659, on peat trouver des precisions curieuses sinon allc-
chantes. II est vrai gti'3 Saito-I.azare, 1'on donne des entrees de
table quatre fois I'an. FA on saura tout puisque St. Vincent precise:
Pdques . on oeu/; aux Rois, an ,t;dteao ; et la /cite du Patron, on petit pdte, el
lr I)inutnche dr la Quinquasesime, quclques bei(;netc" (3).
Mais, venous a la viande. (.e sera (- lair ct court, vous allcz Ic
voir. Dans une conference du 9 dcccmbre 1657, St . Vincent aftirntc
sans grande hesitation : " ;e z'ouc dirai qu 'on use point d'autres iiandes (hez
n o w. pour l'ordinaire, que de hoeuJ et de mouton " ( 4). Cc qui fait penser,
pour eeux du rrtoins qui connaissent Ines gouts, qu'a Saint-Lazar(-,
I) .V d1 R transcription it panir d'un enrcgisl 'emerrt : du toast. ainsi pronon-
rr par le P. Muria au coup dune Renconl'e \'inecnuenne , on a supprinuc ici. Ies
cl tails dc 1'envcrunuenicnt lcoal, vi on y a ajouu Ics notes tie rcli rcnce aux voiunics
do I'cdition dc Coste
121 (:.Ste. IX, 114.
(3) Costs, VII, 434.
(4) Costs, X. 4116.
tie temps-la, j'aurais mange unc Ibis tous les deux fours; je suis
alcrgique au mouton.
Au sujet de la boisson , on rentarquera clue St. Vincent, vous
allez Ic voir, hesite enur Ie vin trernpe et I'cau rougie. Mais it fait
une allusion, que j'apprecic, unc allusion a la biers. "Et enfin", (III
St. Vincent dans one conference sur la sobriete; la sobriete,
Mesdames et Messieurs, 4a vous arrivera pas sans exercises, et ca
arrive hien a la fin d'un repas. "Et enfin, c'est de ne se pas amuser a
ecouler sa nature, a ne point tan! capituler ayes son temperament, macs de
s'accoulumer a tremper son yin en sorte que 1'eau ne soil que rougie" (5).
Voila la recette lazariste! "El, a ce sujet, et c'est St. Vincent qui
continue it parlor, je prig nos freres les depenster+ de ne point donner, all
dejeuner, a chacun, plus de, deux ou trois doigts de yin all plus" (6). Il nc (lit
pas clans gaol stns! Et it remarquc: "croiric'z-sous, nu.s fri'res. que /'on
volt a cut doeil qu'entre les seminaristes. ceux qui trentpent lc plus lour rin. _
Croiriez-vous, dis je, que ceux-1a avancent a Brands pas dare la perfection"
(6). Voila on woven de mesurer la perfection: regardcz Ic verre do
votre Voisin! "Pour rnoi, continue St. Vincent, je remarque cela quc crux
que je rocs qui trempent le plus leur tin, je rois, dis je, que cos personnes-la
ayancenl de yerlu en vertu, cela se toil clairernent. Ft dice s-moi, la pluparl
d'entre nous, auparavant que d'entrer a la Compq{mie, buyaient-ifs du vin.""
(6). Et c'est ici qu'arrivc la biers, et j'en suis hien hcureux, "point du
tout, ou du moins fort rarernent" (6). Et quoi donc huvaient-ils:?: "un peu
de hire, et de 1eau pout-;Ire It plus s ouvent" (6).
Rernarquons pour bien coniprendre cc texte, qu'il est sans
doute bon d'ajouter seat- petite nuance qui noun donne quclque
ides sur la ration de vin it Saint-Lazare a setts epoquc-la. En effet,
si vous lisez cctte conference stir la sobriete, vows verrcz quc St.
Vincent suggere, si ccla continue, (et vous v(-rrez cle quoi s'agit-11),
de passer do Ia chopine au demi-sctier a chaque repas (7), la chopinc
etant Ic demi-litre et Ic demi-sctier, un quart do litre. dais, comme
toujours, St. Vincent prevoit les occupations: "Oh', mais, monsieur,
me lira peul-e"tre quelqu 'un, it y a personne et personne. fly en a qui pourront
se passer do girt, macs aussi :I y en a d'autres auxquels it en faul davanlgge,
pour moi, qui at l'estomac froid, it m'en faul pour le rechauffer un peu,
antrement j'ai de la peine a digerer le.s riandes, le.s salades, etc. ivies frere.s,
conclut St. Vincent de Eason perctnptoire, c'est un abus de croire que
1'estomac alt besoin de yin pour lui alder a digerer" (8).
(5) Cosu•, XII. 46-47-
(6) Coste, XII. 47.
(7) Coste. X11, 44.
(8) Cost,', XII, 44-45.
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Venons-en maintenant a la saladc . Vows vovez, nous suivons
lc menu. Pour la saladc, j'avnuc avoir eti• un peu surpris de trouver
en St. Vincent, tine veritable tirade suivic de conscils de dieteticlue
assez surpretiants. C'etait Ic 23 aout 1658: " fe clirai ici (et vous
rcmarquez, c'est St. Vincent guff continue le toast tout scul) je dirai
ici a nos frcre.c deepensiers qu'ils en donnent a un seul ce que snlfirait pour trots
on quatre personnes" (9). Des salades! " Voi/a a 1 'Oratoire, it est vrai qu 'ils
en one de la salads; mais combien pensez-vous que Von en donne a chaenn?
Helas!", I'aiim cet "hi•las! Port pen". \'ous savez quc St.
Vincent de Paul est (mere a I'Oratoire, de novembre 1611 a mai
1612. C.'est certainement pas it cause clc la saladc qu'il est parti it la
till-annee. Mais, enhn, it it I'exin ricncc! "He/as.. fort peu; je rouelrais
quc nous etesse•: i u c e que• Vim y donne: roes i erne. bien la rli//erenee• qu 'il y a
d'ante its notres. Taut-11 s'etonner o !'on en voit p/usieur.s Bans la Conipagnze
qui se trouuenl incommodes? Von: el pourquoi?" (9). Et, c'est ici quc nous
decouvrons tin Monsieur Vincent, un dietetieien curicux ct, sans
doutc, un peu garcon coinme toujours. Voila 1'explication. Suivcz
bien la raisonncmtent dc St. Vincent. Eh! bien: "e'ccl que bien convent
leur incommodile rime du boire et du manger trop /rrvltrent. Par exemple, i/ y en
a qui a jeunent, qui dinent. qui goirlent et puffs soupent. Ile s 'en ion! le malin
an rr/ectoire c/rjeuner. Du de)euner an diner it n 'y a pas loin, et ainsi ce pauu re
estonrac n a pas le temps de./aire la d{{a'slion. L 'on rient el diner avant que cette
prrmicre digestion soil laile, el puffs bientot aprirs on y ajoule le goiter. Toul
cela cause des vapeurs , qui circulent el moment an cerveau : et de lh z ient la plus
gram/( part des rrtaur de lets"(9).
Dclicieux Monsieur Vincent . capable do s'etrc battu , comme
l'on salt , et use pots- clue sous Ies pauvres du monde aicnt lour
ration de pain en touts j ustice ct lignite, ct capable aussi do parlor
avee autant do simplicite et do malice d'un menu it Saint-I .azare.
Metre sur un sit jet aussi banal, St. Vincent parvient it nous reveler
un pe l t de sa nterveilleusc personalite.
Si vous le pernic•ttc•r., le laisscrais a noire c her Monsieur
Vincent la soin de conclure le toast, qui, vous aver vu. est bien It'
sicn. (:'cst un conscil qu' il nous donne , qu'il donnait en 1632: -z/ Y20-
,
taut ja mais s'entre•lenir, si on a bien ou mal mmr•{'e' (10).
(4) (loste. XII, 4'.
(10) CoUC. X1. 102.
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IN MEMORIAM
Mgr. Alphonse-Marie FRESNEL, 1897-1983
Nacio en Chantepie (diocesis de Rennes, Francia) el 1° de
agosto de 1897. Adrnitido al Seminario Interno el 11 de agosto de
1914, en Dax, fue ordenato sacerdote el 20 de septiembre de 1924.
En seguida fue enviado a la mision de Madagascar donde desarrollo
toda so vida misionera.
En 1949, fur nombrado Visitador de la Prov. C.M. en la isla.
En 1953, pass a ser Vicario Apostolico de Fort-Dauphin y recibe la
ordenacion episcopal cl 4 de junio. Cuando los Vicariatos Apostoli-
cos en Madagascar fueron clevados a diocesis, Mons. Fresnel, cl 14
de septiembre de 1955, es nombrado como primer obispo de la
nueva diocesis de Fort-Dauphin. Err 1968, aceptada su dirnision, y
siendo su sucesor Mons. Zevaco, el obispo ditnisionario sigue
lahorando en la medida de sus fuerzas en el mismo Fort-Dauphin
(hoy dcnonrinado '1'olagnaro). En los oltirnos ands hasta su muerte
el 18 de octubre de 1983, so principal ocupacion ha lido la
traduccion al malgache de los textos de S. Vicente.
Con rnotivo del fallccimicnto de Mons. Fresnel el Superior
General ha recibido varias cartas y cornunicaciones . Damos, a
continuacion cxtractos de dos de ellas:
1)r I.t Sagrada Congregacion para la Evangelizacic n de los
Nucltlos:
E qui giunta la dolorosa notizia delta morte di S. E. Mons . Alphonse
Fresnel, di codesto beneinerito Istituto , Vescovo emerito di Fort Dauphin, net
Madagascar.
In questa trisle circostanza desidero presentare alla Paternity Vostra
Reaerendissima e a tutta la Congregazione della Missione It sentite condiglian-
ze di questo Sacro Dicastero per la scomparsa di questo zelante Missionario,
the non solo ha profuso tesori di mente e di cuore nei lunghi anni in cui i slato
Pastore del gregge di Fort Dauphin, ma the ha voluto restare , anche dopo la
rinuncia a tale officio , a lavorare come umile operaio delta oigna del Signore in
mezzo a quel popolo the ha lanto amato.
Propaganda si associa nei suffragi per l'eterno riposo e meritato premio
delta sua Anima, la cui memoria resters in benedizione in quella diletta
Missione, con la profonda gratitudine di questa Sacra Congregazione.
Dc Mons. Zevaco, obispo de Fort-Dauphin:
`...la mart de noire Frere Ainc el bien-aime Mgr. Alphonse-Marie
Fresnel, dons la null du 18 oclobre a 23h. 30. Rien ne laissait soupconner cette
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fin si rapide, car dans l'apres-midi Monseigneur avail longuemenl parle avec
Saw Morin el la 1'. Kiefer, sans manifester It moindre malaise. 11 avail pris,
it soir du 18 octobre, son repas avec nous , comme d'habitude, puffs est monte
clans sa chambre se reposer.
V'ers 23h. 30, le P. Verrons esl venu me reveiller, car i/ venail de trouver
Monseigneur tombe, sans connaissance, dans le couloir. Nous 1'avon.s releve et
mis sur son lit . Le lernps de lui donner une absolution et it elail parti. ,Je lui ai
donna tout de suite /'extreme- onction sous condition, el now /'avow habilli.
Puis j'ai passe la fin de la nuit a ses cotes. Au matin, now /'aeons expose a la
Priere des fidiles chreliens,, el, selon les traditions malgaches, pendant deux
nuits de suite les chritiens se sont re/ayes avec une fideliti et une affection
admirables, pour Prier el exprimer leer Reconnaissance.
flier. vendredi (21 oclobre 1983), nous aeons conduit Monseigneur au
caveau des Eviques de Fort-Dauphin, apres une Tres belle Messe de Requiem
au milieu du Peuple receuilli, priant el emu, mail paisible. Une trentaine de
confreres ont concelebre avec moi el toutes its Sorurc fibres ilaient la. Le P.
Chevallier venait d'arriver de Tananarive el hail a mes cotes avec le P.
Robson.
Monseigneur s'est eteint comme it souhaitait, dans la simplicite, /a
discretion, l'humilile, 1'effacement, qui font toujours caracterise, en par/ail
fits de St. Vincent. 11 est mort comme it a vicu, dans une continuilc admirable
de son portrait spirituel: les 'cinq vertus de noire etat '. It les a vecues jusqu 'au
bout de sa vie, plus encore depuis qu'il etait daps so retraite de l'Eveche,
travaillant a longueur de journey la pensee el Its icrilc de Notre Rirnheureux
Pere, auquel it s'etail si bien ident:fie, el metlre ainsi a la disposition de nos
Freres et Sa'urs Malzaches la spiritualite de St. [Vincent.
Now perdons an grand F rere, et plus mime, an Pere; mais nous gardons
un modele exernplaire de verlus missionnaires el vincentiennes que noun aurons
le devoir de suture, tfais, surlout, nous aeons desormais dam la Afissivn du
Ciel, an protec'teur de plus, an Prianl de 1 'Eterniti, sur lequel tous, Peres,
Freres el S'o'urs nous comptons pour nous maintenir clans la f'idiliti a noire
Sainte Vocation.
Bien .sur, P. Richard,... nous comptons sur vos prieres it lous,
specialemenl sur la v61re, Pere, don! je me redis le fits ct le frere tres affectionni
et si reronnaissant de tout ce que vous ales pour moi. De tout mon coeur fidele,
je vous embrasse ".
El Director de las Ilijas de la Caridad de la Prov. de Madagas-
car, public(l) en "Missione Vincenziana" (de la Prov. C.M. de
'burin), n. 7, nov.-dccemh., 1983, pp. 7-9, el siguicnte articulo:
Si i• spx•nto it 18 nnobrr, a Um(-Dauphin, Mg. Allunso M. Presncl.
Quando vcnti a piu anni la i Missionari Vincenziani Bella I'rovincia di Torinu
conrini arono a percnrrerr Ie piste drlle savane nei Distretti missiunari di Ihosv r
lletroka, it none di Muntpera I'iresinch (Fresn,'I) rirchcggiava spcsso n,Ila hoc(a
dei 4ara r degli ultra ahiumti del Sud del Madagasgar... Ma da quando to clctto
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Vescovo, fu come se un sipario fosse calato nella sua vita di apostolo . Eppure liel silo
ministero pluridecennale , da semplice missionario, da Visitatore delta Provincia
missionaria rnalgascia , da Direttore delle Suore Figlic della C arita del Madagascar
aveva fatto opere da render gelosi parecchi altri "eroici" rnissionari...
Nato nella Bretagna francese, in quel di Rennes , ordinato Sacerdote net 1924 a
Dax capoluogo vincenziano, parts I'anno dopo per it Madagascar . Per trent'anni
circa percorse tutta la parse sud, sud - cst e sud-ovest dell ' isola, con rutti i rnezzi
possibili di allora . us6 soprattutto it cavallo di San Francesco per attraversarc le
niontagne, le vallate e i torrents che separano Ihosy e Betroka da Farafangana.
Spesso doveva portare a spalle anche la biciclcua . Usb anche, benchc rare volte, la
portantina; lira it mezzo piu poeticu , rni confidava , era it carro a buoi . Ahneno con
qucllo si poteva dire it brcviario con calma...
Quando Mg. Fresnel fit nominato Vicario Apostolico di Fort-Dauphin, net
1953, it suo territorio consisteva di 165000 kmq . (piu di mezza Italia'), circa un
milionc di abitanti di cut solo 47 . 000 cattolici . C'erano in tutto quaranta preti,
quando per la stessa superficie in Italia ce n'crano allora circa ventimila!...
C'era tanto , quasi tutto, da tare. Si mise all opera silenziosarnente ma tenace-
ntente. Da uomo intelligence e di cosctenza giudicb cite era eta presuntuoso pretende-
re di sopportare da solo la carica pastorale di un distretto cosi vasto . Si consultb con it
Padre Cassan , allora Visitatore della Missione , c fece appello ad a lt re Province
Vincenziane . Lc riposte non giunsero troppo puntuali, per cui si rivolse at missionari
Assunzionisti che lo alleggerirono del distretto (-It(- divennc la Diocesi di Tulear, ncl
1957.
Nello stesso anno fu crctta la diocesi di Farafangana con a capo Mg. Chilouet
C.M. Nel frattempo , per via di una ccrna anticizia che legava due reduci dalla
rnissione della Cilia ( il Padre Cassan conosceva bent to zclo di Padre Ar(hetto per le
missioni , e it Padre Archetto conosceva belie la provcrbiale bonta di P . Cassan), i
Missionari Vincenziani Bella provincia di Torino, sotto it Visitatorato di P. Mario
Mordiglia , accettarono di prendere la regione di Ihosy-Betroka che, collie i lettori
sanno, divennc Diocesi a sc net 1967 con Mg. Luigi Dusio come prtmo Vescovo.
Qucsta , in breve , l'origine della relazione di apostolato che lega la famiglia
Vincenziana di Torino ally famiglia Vincenziana del Madagascar it cut responsabile
era appunto Mg. Fresnel.
II sottoscritto ebbe mope occasions di conoscere alcune delle sue qualita e virtu,
da quando ebbi la fortuna di accompagnarlo in tournee (era it mid, Vescovo allora!),
in quel di Betroka net 1966, e in quests ultimi tre anni durante i quail gli ho reso
visita spesso, sia di sernplice cortesia che per domandargli consiglio.
Non avcva alcuna apparenza di Vescovo , ne net vestire tc nell ' alloggio, ne in
alcuna di queue che not stimeremmo " distinztoni" ecclesiastiche . La modestia in
tutto, la semplicita francescana piu che vincenziana era la sua divisa; la discrezione e
it nascondimento erano uniti a una grande pace e serenita.
Era un "appassionato " di S. Vincenzo, un grande conoscitore, un fedele
traduttore delle sue opere dal francese originale in un chiarissirno malgascio, specie
quanto riguardava le F.d.C.
Di S. Vincenzo aveva persino una certa sorrtiglianza fistca c quella linezza di
spirito che lo rencleva amabile anche nelle " boutades" piu spinte ch'egli sapeva
cospargere di un pizzico di ironia.
Quando andai a domandargli Ia benedizione per i'incarico che mi era scam
affidato da poco, mi accolse con un sorrisetto malizioso e accarezzandosi la barbetta
nti disse col suo fine umorisrno : " Oh, povero padre, ma che Cosa hat facto dt mall che
to sia scam conclannato ' ad bestial'?... Mello male che le sue 'bestiole' (leggy 'Ic
Suore' ) Sono delle... mansucte tortorelle ! Consolati , avrai ianre sante airtime che
pregheranno per te ... Forse sari per merito loro se ti salverai I'anima!...". E tot
benedisse.
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Da anni aveva ceduto it posto at suo degno successor,. Mg. Zevaco, nella sedc
episcopalc di Fort Dauphin e si era ritirato nell'ererno della sua cameretta, una
autcut isa cello ntunacale, spoglia di suppellettili superflue; solo una cassa fatta di
vet-chic tavutc, due sedie, un tavolino da lavoro sfruttato lino all'uttirn'ora, qualche
libro essenziale sulla Bibbia e sit S. Vincenzo. Neppure un armadio per la lingeria:
due attaccapanni di fil di ferro bastavano it contenere quarts attri stentano a
rasscttare in on guardaroba... Che lezione di poverty e di essenziality per nui, anche
in nrissionc, invischiati dai tentacoli del consumismo europeo' Chi pub capire,
capisca!
Non aveva mai voluto disturharc ncssuno, ne attirare I'attcnzione sulla sua
persona the non stimava degna di particolari riguardi, felice solo Bello sguardo di
Dio the teneva ad incontrare puntualmente Ira le 2,30 c Ic 3 di... ogni foattina net
santo Sacrificio della Messa, stand(, ally tcstimonianza non sospetta di Mg. Zevaco.
Semplicenientc visse, semplicemente mori, come S. Vincenzo augurava in suoi
tigli. Fu cosi the Mg. Fresnel, sul larch del 18 ottobre scorso. si accascio sully soglia
Bella sua cameretta sotto to sguardo attonito del Supcriorc P. Verrons the in quit
momento rientrava da una riuis one.
La sera precedente aveva avuto la gioia di una lunga conversar.ione durante la
quale Mg. Fresnel era riandato, con insolita vivacity, al suo ministers presso i Bara
del distretto di Betroka, di vents o trenta anus prima... Nomi di persone, di luoghi,
circostanze, anedeloti c pcripezie venivano a galla come fossero state cosc cli Ire
giorni prima...
La sua partenza per it celo non lascia i suoi figliuoli costernati. I.a veglia
mortuaria clurata trc giorni e due notti, a stata unit continuata espressione di grazie.
di lode at Signore, di fiduciosa speranza, un'applicare alla bell'anima di Mg. F'resncl
it cant co di Maria: Magniticat!
Tolanaro, 21 oltobre 1983.
Giovanni Maria RAZZU C.M.
G,4 VILLA MISIONE8.4 PER t,-AAA
HNO. MANUEL MOVILLA FERNANDEZ (1908-1983)
Nace en una aldea cercana al Santuario do los Alila{ro, Vide. el 3 de rnarzo de 1908. Es el
cuarto de once her manor de los esposos Amadeo y Maria.
Vice desde nitro In derocidn a la "Santina " y en rse clirna e scucha In Ilamada del Senor en la
.farnilia oicentina como no otras autlro hermanas.
En 1928 iregresa en el Seminario Inferno de Madrid, y dos anon mds tarde realiza an
Consagracidn Religiceca. Y comienza su peregrinaje de rntrega:
1930-193(1: Cuenca y Guadalajara en el serrdcio a los aspirantes at sacerdocio.
(In brew tiempo en Londres desde donde se embarca, rumba a America, En Arica (Chile) le
recibe el P. Eladio I)iez, Pero an destino es el Serninario de La Paz (Bolivia).
En 1946 estd iniciando la obra del colegio "3fanuel Pardo" de Chiclayo (Perri) In carto
tiempo en Lima (parroquia Vireen Milagrosa) y una lama estadta de 27 ands en in contunidad de
Ica donde se, desempena como profesor, secrelario y chrfer del colegio.
La recta final de su vida comenzd el 28 de mayo de 1983. Un agudo ataque de coma le foe
quitando lam fuerzas. Recibid el sacramento de in Uncidn de los enfermos en presencia de Coda to
commnidad. Fallecid ellueces 16 de junto de 198.?.
El rasgo mds salient, de su personalidad fue in sencillez y humilidad.:V'unca exigid nada,
De tram amable se Band el carnio de los alumnos que le llamaban "el Hermanito ".
Amaba las personas y las cosas de la comunidad. %ema detalles de delicadeza como presentar
las primeras naranlas o higos de la huerta que it habfa euidado.
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Era fief cuidador de las cosas de la case . No habia coca que le disguslara lanlo comb el mal
use de los bienes de la comunidad.
Fiel al lrabajo humildey a In oracidn , sufrid con paciencia ejemplar su larga enfermedad. En
Ica sigue vivo su recuerdo.
P. ELADIO VICENTE DIEZ MARTIN (1896-1983)
Pertenece a los hombres nacidos en el siglo pasado . Nacie c l 28 tie julio de 1896
en Santibaiiez de Resoba ( Palencia ) en el coraz6n do Castilla la Vieja, sierras
austeras v heroicas.
En 1912 ingresa en el Scminario de los sacerdotes vicentinos en Madrid. Tenfa
16 arios y el candor y temple hcrcdado de los hombres del Campo.
En 1916 pronuncia Ins Santos Votos en Madrid donde se ordena de sacerdotc el
10 ds Julio de 1921.
Cotnienza sit periplo sacerdotal y misionero en el colcgio dc I.impias (Santan-
der) Como profesor de Ciencias Naturales y encargado de los alumnos.
Fit 1930 es nombrado Director del colcgio de Murgufa.
En 1933 llega a America encabezando tin grupo de Misioncros Vicentinos para
organizar una mision en Perri, Bolivia y (.Bile. So centro de accien: Arica, Chile.
Al rnismo tiempo que atiendc a los campesinos de la sierra funda el colegio Sari
Vicente en Arica.
En 1947 organiza el colegio "Manuel Pardo" de Chiclayo con 120 alumnos.
De nuevo en la sierra en 1954 comp Director del colcgio "Sari Vicente".
A los 66 anos se pone al frente tie on grupo de misioneros Para organizer la
nueva mision de la Congregaci6n en la sierra de Canta. Es una red de 25 pueblos cn
on terreno inhospito.
A los 70 arios su coraz6n le avisa con on infarto y Baja a la costa. Finalmente la
tierra de Ica, ahierta y cilida, lc acogc en his tilrimos anos dc so vida. File el hombre
m£s popular del colegio, el "abuclito" que con paso dificultoso cstaba en todo.
Lo que siempre (lit) hasta el final file aniniacitin y misrica para el trabajo, amor a
la Iglcsia. a la Congregacidn y a los scres humanos. Fue on iluminado hombre,
sacerdote ejemplar, amigo fiel y maestro de juventudes. Su lema: "vosostros soil la
tuz del mundo". Conversador arncno, siempre inspirci conhanza y optimismo.
Padeci6 de insornnio al menos los tiltimos 18 anos tiltitnos. No obstante era on
madrugador cmpcdernido.
No se cuentan tie el milagros, todavia. Su milagro fue la constants y ejcrnplar
vida de observancia religiosa. Fiel it la Ictra y al espiritu de Jas reglas y Constitucio-
nes. Al final realize cl consejo de San Vicente: "si no puedes salir a Ia carnpana
siempre hay tin grupo reducido de personas a las que pueda llcgar to voz de
aliento...". I)uro consign rnismo , intransigents cuando se trataba dc la observancia
de las practicas vicencianas.
En 1981 celebro sus "Sodas de diamante Sacerdotales' (60 arios de saccrdocio) y
le fue impucsta la medalla "Pro Ecclesia et Pontifice" cue Ilevaba, con orgullo y
humildad, en la solapa al interior dc la chompa.
62 arios de duro bregar lc han inadurado Para la mision del cielo. Estando en la
sala del hospital presenc irli la rnuerre del Hno. Movilla urgiendo at Padre que les
aeompanaba que le administrara, otra vez, la absolucicin.
Su arma final de misionero he el rosario clue no soltaba de las inanos. Despucs
de recibir la Absoluci6n y la Santa Unci6n fallecie c l sabado 18 de junto de 1983.
En la galena del cielo estara entre las figuras pioneras de la pequena comparifa y
Vicente de Patil, campesino Como el, y tenaz, honrando aquello del Evangelio: "me
enviaste a evangclizar a los pobres".
Nosotros le llorasnos, le recordamos y Ie queremos seguir.
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P. OSCAR FERNANDEZ (1913-1983)
Barranco era a principios de siglo on aristdcrata halneario de Lima. En it tenian su
residencta y su.s tertulias los artistas y !as diplorndticus. A hi nacid el P Oscar el 19 de setiernbre de
1913. Su padre, an emprendedor commerciante, creel un tronco familiar patriarcal. Doce hijos en
Maria Teresa, su prinura esposa, y dote en su segunda esposa Carmen Rosa. Oscar era el
"benjamin " de Maria Teresa.
La instruction secundaria la curia en el prestt giosa colegio "Guadalupe" del Centro de Lima.
Ingresa en la Escuela de Ingenieros . E'n ese tiempo entra en contacto erns el P. Plasencia,
pdrroco de "La Virgen Milagrosa y forma parte del "Centro Catdlico" donde germina su
nocac ion sacerdotal.
El 14 de mayo de 1939 zarpa del Callao rumbo a Barcelona. Vice el noviciado en Bellputg y
el aria 1941 pronuncia los Santos Votos, Cursa los estudios de tealogia en Cuenca con los
estudiantes de la provincia or Barcelona y de Madrid.
A7 3 de junio de 1945 recibe el Orden Sagrado en Cuenca.
Penance cuatro anos en Espana. Estrena su sacerdocio en L'spltoga de Francolt:
En 1947 es atacado par la tuberculosis y le obliga a internarse en el Sanatoria de Santa
Coloma de Gramanet. Alonsenor Lissdn le llamarta ends tarde "el resucitado para la gloria de
Dios ".
El 15 de mayo de 1949 en el bulue "Reins del Pactfico" llega al Callao el sacerdote Oscar
Feendnd,ez.
M'ejora so salud en C.'hosica y hate amistad con la familia del P. 1•austo Barton en cuya casa
reside.
Es destinado a Surquillo donde trabaja hasta 1958. Fueron arias de trabajo intenso.
En /958 estd ya en to parroquia "Medalla ;41ilagrosa" donde permanecerd hasta su
fallecimiento. El hermoso y moderno templo parroquial es fiuto de su labor Como pdrroco. Su
precaria salud le obliga a ahandonar el cargo de pdrroco y reducirse at de administrador de la
comunidad desempendndolo con esmero.
De seenblante sereno y alegre rerelaba una persona tranquila y Segura. Mochas vocations a la
vita consggrada han recibido de it sana orientacidn.
Su piedad estaba centrada en la Eucaristta y en la devotion a Marta.
Inteltgente, bondadoso, ameno y afable era on reprecentante del limeno cultivado. Generoso
con to causa de las vocations, el P. Oscar era todo an caballero y on senor.
+(7ue el .S'enor ennte rout has vocations de esta talla al Peru!
P. JESUS MARTINEZ BARRENA (1906-1983)
Procedia de Los Arcos ( Navarra ) tiers fecunda en inisioncros Para la Iglesia.
Habia nacido el 22 d< • junio de 1906,
Ingres < i en el Noviciado el 19 de setiembrc do 1922 it los 16 anos.
Es ordenado sacerdntc cm Madrid a los 25 altos en 1931.
Esurna it sacerclocio en la basilica de Madrid durante ties altos. Los 25 altos
siguientes , anos de madurez y entrega, los reparte en Puerto Rico destacando conic
organista en Is catcdr l dc Ponce.
En 1947 pass a la parroquia de la Mcdalla Milagrosa de Ponce donde se
desemperia comp vicario general de las religiosas. Es cI organizador de la Congrega-
ciun en la Republica Dominicana.
En 1941 trabaja en Ic Serninario Menor de los Angeles ( California ) y mss tarde
en 1955 en tareas parrocluialcs, en La Milagrosa de Nueva York.
Una hemiplegia In aleja del teclado y de Norte America , aunque ntantiene su
cuidadania nortcarnericana.
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Con una salud que Ic exigfa abundantes cuidados prrtcneci6 a la comunidad
parroquial do la "Medalla Milagrosa" do Lima durantc 23 arios.
Ell 1'. Jesus era on hombre delirado de cuerpo y espiiini. Posela on alma do
artista . Apreciaba la buena tntisica . Ordenado, pulcro y detallista era el hombre do
train cort (•s que gozaba en el compartir familiar.
'I'enia on carisma especial para visitar a ]as familial de la parroquia y motivarlas
por las c : ausas nobles.
Ucspues de una sernana de cnfermedad en la Clfnica fallecia el viernes 15 do
julio en Lima, solo cinco dfas despucs de so hermano de comunicad el P. Oscar.
Un misioncro vicentino con unos nuxlalcs do 'gentleman".
La Provincin I'rncana, con ,gratitud,
admiracicin y tfrcto por .tus Hermanos
dr Csn.r.rrew ion.
131BLIOGRAT'II
Vics dc St. Vincent
RICHONME Agnes: " Operation Chariti, in Vie itonnante de l tnctnt di Paul". Edit.
Soled Levant, Chateau de Ia Hulle, Profondeville, Belgique, 1968; 162 pp.
I.e P. Hugh O'Donnell, Visitcur do USA-Midwest, do passage a Rome en
route pour la mission au Kenva, a trouvc cc petit volume an Centre Russe de
Culture vi me I'a montrc. M;dheureusement je ne connais pas tin trait re mot de Ia
langue russe, langue dans laquelle es( public cc livre, et, done, je tie puis qu'en
dormer ee constat, sauf en repnxluisant Ic sous-titre dui, lui, est en francais.
SECLAOUI Jamil. C'est on livrc de 228 p. ecrit en arabe par noire confrere
professeur au college d'Antoura . Malheureusement je suis tin ignare de la langue
arabc . On m'a dit le nom de I ' autcur ct qu'il s'agit d ' une Vii dt St. Vincent. II y a
mention do I'edition en 1981.
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Histoire et Biographic des C.M.
CORCKET Pierre C.M.: "Les Lazaristes et le., Filles de la Chariti au Proc he- Orient,
178.3-1.98.3", Edit. Maison des I.azaristes, Achratich, Bcyrouth, 1983; 472 pp.
Un gros volume qui collectionne routes les donnces actuellement disponiblcs et
dont l'auteur en fait on usage fort pratique pour dresser, pays par pays, et maison
par rnaison, un recit captivant. Le tout est couronnc par one eclairante chronologie
depuis le XVII° siecle ct par on catalogue dc toes les confreres avant travaillc oil
travaillant dans I'actuelle Province du Liban. En dehors du merite strictement
historique, on est stupefait de constater quc, malgrc la situation au Liban, tun
confrere, que d'aucuns caseraient dans "lc troisiente age" (il a 78 ans), a pit rnener a
bon terms cc travail de longue halcinc ct cela, si on lit entre ligncs ('introduction et la
postface, tout en conservant on pctillant esprit de jeunesse.
SANABRIA Victor (Monsetior ): " Bernardo Augusta Thiel , Segundo obispo de Costa Rica",
Edit. Costa Rica , San Jose, 1982; 816 pp.
Ecrite en 1941 , par I'ancien archevequc de San Jose de Costa Rica, mats
publiee it y a deux ans, cette Vie de notre confrire alleman, professcur a Quito et
puts premier , vegtie au Costa Rica , met all Clair la figure et le travail apostolique de
c til, ,I, tiff Vin,nt, an mileu des rcmous anticlericaux en Amerique Latine dans la
sca.^n!i^. nonuN du XIX° siccle.
AA.VV .: "Martiniano 100 anos", Colecc. "CEVI" n. 9, Prov. de Colombia, Bogotit,
1983; 102 pp.
Con el coordinamiento y la participacidn principal del P. Adolfo Leon Galindo
C.M., varios coherrnanos colornbianos presentan los rasgos m.is salicntes del que
fucra cl primer Visitador colombiano de Colombia. el P. Martiniano Trujillo, al
recordar cl centenario de ski nacimiento. Un avancc de to que tin dia podrfa ser una
biografia completa. Este folleto va es una bucna base.
Vincentiana ephemeris Vincentianis tantum sodalihus reservata, de mandato
prodit Rev.mi Superioris Generalis. Romae, die 29 feb. 1984
P. HE]zMANN, G.M. Secr. Gen.
Director at sponsor: P. Stanislao PROSPERIN , C.M.
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